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Franz Langhamme, Chairman

Peters

________

Frank F. Ea.ton /
In this thesis an attempt is made to show the impression
World War I made on the mind of a young German author.

I have

tried to interpret his outlook on war and to show how he could
arrive at such a seemingly sordid statement as "living is

In 1920 a relatively unknown member of the Reichswehr
published an account of World War I that soon becanle a best
seller.

The book was In Stahlgewj.ttern, its author Ernst

JUnger.

It was followed two years later by Der KamEf

inneres

~~.

Their common subject was war.

ill

The success

of the two novels served to catapult Ernst JUnger from being
a highly decorated officer of the war, but otherwise widely
unknown, into the limelight of fame.

It opened the doors for
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him to the intellectual and literary circles of Germany and
later on of Europe.
Although the subject of both works specifically pertains
to World War I, almost the whole length of which the author
had seen on the western front, their scope is much much wider.
JUnger attempts to show how he sees war in general.

To make

this clear he deals lengthily with the word of Heraklit of war
as the father of all things.
At the time that JUnger published these books which show
war as a positive experience, the general literary feeling in
Europe was still strongly anti-war.

Nevertheless he managed

not only to voice his opinion, but.also to use these works
especially as the starting point of an immensely successful
and prolific literary career.
Even though Ernst JUnger does not deny the horrors and
atrocities of war, his books are an apotheosis of the subject.
Paradoxically, war to him is the one thing that will serve to
perpetuate the human race.

This is achieved in a way that

is vaguely reminiscent of Darwin's theory of the survival of
the fittest.

In war a new elite or new "race" is born.

Just

as war has fathered it, it in turn will be responsible for the
following generations.

Race, in JUnger's sense, is not a

biological term, rather a philosophical experience.

To sur

vive, and to create the new man, the soldier has again to be
made aware of his past.

Only by linking his prehistoric

existence with modern man and modern man's accomplishments,
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will he be able to form this new race.
Blood, i.e. instinct rather than reasoning, originality
rather than the stifling process of learning, is moder.n man's
only means for survival.

Especially with this theory Jttnger

came dangerously close to the world of ideas of National
Socialism.

Even though JUnger was opposed to the crude

ideology of the Nazis, he did little to defend his works
against their use and eXploitation.

This, as well as his

own ideas about war, have made him one of the most contro
versial German writers of the twentieth century.
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KAPlTEL I

ERNST JUNGERS FRUHE SUCRE NACH DER AUBERORDENTLICHKEIT
Bei Ausbruch des ersten Weltkrieges war Ernst JUnger
gerade neunzehn Jahre alt.

Wie viele seiner Altersgenossen

meldete er sich mit ju:;endlicher Begeisterung zum Frontein
satz, urn als Freiwilliger am Krieg teilzunehmen.

Knappe sechs

Jahre spttter war aus dem unbekannten jungen Freiwilligen ein
Erfolgsautor geworden, dessen Ruhm weit Uber die Grenzen
Deutschlands drang.

Sein Buch In· Stahlgewittern machte ihn

in kUrzester Zeit weithin bekannt.

Seit dem Erscheinen dieses

Buches ist der "Kampf der Zitate"l urn den Autor nicht mehr zur
Ruhe gekommen. "Der Ausgang ist zweifelhaft und wird es blei
ben... 2 Auch heute noch ztthlt Ernst JUnger zu den urnstrittend
sten Personen jener Kriegsgeneration.
Ernst JUnger wurde in ein gut-bUrgerliches Elternhaus
hineingeboren.

Die Mutter entstammte efner alten frttnkischen

Bauernfamilie.

Der Vater, der zunttchst Apotheker in Heidel

berg war, verselbststttndigte sich sp!ter und nach verschiedenen
UmzUgen lieB sich die Familie endgttltig am Steinhuder Meer
nieder.

Wirtschaftlich und finanziell gesichert, konnte der

Vater Ernst JUnger eine
men lassen.

g~te

Erziehung und Ausbildung zukom

Aber es gelang ihm im Grunde nie, naher auf den

Jungen einzugehen oder gar eine warme,

pers~nliche

Verbindung
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zu sc·haffen.
In der Schule zeichnete sicn Ernst Jttnger schon frtth
durch seinen ungeheueren Lesehunger aus.
Die Abneigung gegen alles NUtzl1che verdichtete
sich von Tag zu Tag. Lesen und Tr!umen waren die
Gegengifte - doch die Gebiete in denen~Taten m~g
lich waren schienen unerreichbar fern. J
In der Phantasie des Jungen hatte bald das Romantische, das
Ungew~hnliche

seinen festen Platz.

Frtthzeitig formte sich in

JUnger der Wunsch nach dem Abenteuer und nach der AuBerordent
lichkeit.

Die kindliche Vorstellungskraft verband damit das,

wofttr 1m Bttrgertum des wilhelminischen Zeitalters kein rechter
Platz war.
Eher h!tten mich noch die ganz einfachen T!tigkeiten
gelockt, wie die des Fischers, des J!gers oder des
Holzf!llers, allein seitdem ich gehOrt hatte, daB die
F~rster heute eine Art von Rechnungsbeamten geworden
sind, die mehr mit der Feder als mit der Flinte arbeiten
und daB man die FinChe mit Motorbooten f!ngt, war mir
auch das zur Last.
Das Unbehagen an der Zivilisation reicht somit weit in Ernst
J:ttngers Kindheit zurttck und um ihm zu entfliehen begibt'er
sich auf die Suche nach dem urgrttndigen Seine

Immer deut

licher trat dabei Afrika als ein Fixpunkt hervor.
Dieser Kontinent bedeutete ihm den
Inbegriff der wilden, unge'tiahnten und unwegsamen
Natur und damit ein Gebiet in dem die Begegnung mit
dem AuBerordentlichen und Unerwarteten noch am ersten
wahrscheinlich war.S
JUnger verlebte seine Schulferien h!ufig auf dem elterlichen

Anwesen.

Oft war er dann im Treibhaus anzutreffen.

Mit

Begeisterung und Hingabe verbrachte er dort oft Stunden. denn
seine Phantasie konnte sich dort so recht der Vorstellung
afrikanischer Hitze hingeben.

Der Wunsch, selbst einmal

tatsachlich nach Afrika zu gehen, nimrnt den Jungen imrner mehr
gefangen, und es ist wenig Uberraschend, daB er als Sechzehn
jahriger die Schule verlaBt, allerdings ohne Wissen der Eltern,
und der franzOsischen Fremdenlegion beitritt, um auf diese
Weise sein Ziel zu erreichen.
Noch ehe er jedoch nach Afrika gelangt, wird dem jungen
Legionar eine fremde, bunte Welt aufgetan.

Die anderen Legio

nare teilten gleich ihm die Lust nach der Abenteuerlichkeit
und die Suche nach dem ungewOhnlichenLeben.

Aber die meisten

befanden sich durch ihre Erziehung und ihr Elternhaus in krassem
Gegensatz zu ihm.

Ihn hatte die

Sicherheit einer gutbUrgerlichen Umgebung in die
Ungebundenheit ggtrieben, wo er sich sein eigenes Leben
gestalten kOnne.
Was er hier vorfand, waren viele
deren Namen die tagliche Chronik einmal im Leben in
drei Zeilen erwahnt, wenn ihnen ein ZusammenstoB mit der
Liebe, der Pflicht oder den Gesetzen fUr einen Augenblick
das Steuer aus den H~nden reiBt.7
Es sehlen eine wildzusammengewUrfelte Schar, deren gemein
samer Nenner ihr Gegensatz zur bUrgerlichen Welt war.
Alle hatten sie etwas'Vages gesucht - vielleicht einen
Ort, an dem die Gesetze aufgehoben sind, vielleicht eine
,marchenhafte Wel~ oder auch die Insel der Vergessenheit. a
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Von Idealvorstellungen besessen, war.der junge Primaner
ausgezogen, um die blaue Blume der Romantik in Afrika zu
finden.

Aber seine Hoffnungen erfUllen sich nicht.

Die

Romantik Afrikas zerplatzt bei genauerer Betrachtung wie
eine Seifenblase und
sogleich erfUllte sich an ihm der Satz, daB
einem Romantiker nichts Schlimmeres geschehen
kann, als die Erfttllung seiner Sehnsucht. 9
Nur allzu bereit nimmt er des vaters Hilfe an und kehrt
nach Hause und zur Schule zurttck.
Aber noch immer wird er von dem Wunsch getrieben das
Ungewehnliche zu finden.

Es werden bereits Vorbereitungen

fUr eine Expedition zum Kilimandscharo getroffen, Plane
werden gescrnniedet, Afrika ein zweites Mal in Angriff zu
nehmen, als der erste Weltkrieg ausbricht und allen Unterneh
mungen dieser Art ein
es keine Wahl.

j~hes

Ende bereitet.

FUr JUnger gibt

Wie selbstverstSndlich gesellt er sich zu der

langen Reihederer, die sich in den ersten Wochen und Monaten
ala Freiwillige zum Heeresdienst melden.

Als er nach fast

vier ununterbrochenen Kriegsjahren aus Frankreich zurttckkehrt,
findet er eine verSnderte Welt vor.

Das bttrgerliche Zeitalter

ist tot, die Schein-Sekurit~t der wilhelminischen Xra fUr immer
begraben.
romans

~

In dem Vorwort zur neunten Auflage seines Erfolgs
Kampf als inneres Erlebnis von 194) schreibt

JUnger selbst Uber diese Jahrel

nEs war eine eigenartige Zeit.

eine Zeit. in der nichts beJaht und alles in Frage gestellt
wurde.,,10

KRI EGSAUSBRUCH
Das neunzehnte Jahrhundert geht im Sommer und Herbst
des Jahres 1914 seinem Ende cntgegen.

Der Wilhelmisismus

mit seinem Kult des Scheins und der rhetorischen Fassade
wurde in diesen wenigen Monaten endgUltig zu Grabe getragen. 11
FOr die jungen Freiwilligen schien die Vorkriegsexistenz
fragwttrdig geworden.

Neue Werte und Vorstellungen muBten

geschaffen werden, damit sie nicht am Verlust der alten zu
Grunde gingen.

Mit unttberwindlicher Eigenmacht bricht das Leben
ein in den gesicherten Bezirk des bttrgerlichen Daseins,
KKmpfe in ihn ni"neintrae;erid durch die seim Wirklich
keit anders wird wie nur eine Grabenlandschaft in der
Champagne wahrend des Krieges. Die Sicherungen, auch
die geglaubtestenl Geld und Besitz, sind zertrttmmert,
Werte zeigen sich nichtig. 12
Diejenigen, die diese

Um~nderungen

am tiefsten und nach

drttcklichsten erfuhren, gehOrten zum groBen Teil zur
ttjungen Frontgeneration".

Es war die Generation derer, die

zwischen 1891 und 1900 geboren wurden.

GOring, Himmler,

Hess, Bormann, Rosenberg, die GebrUder Jttnger und GUnther,
Franz Schauwecker, Ernst Niekisch, Hartmut Plaas, Schlageter,
sie alle waren ein Teil davon. Wie Ernst JUnger waren die
meisten von ihnen 1914, den

Schulb~nken

kaum entwachsen, in

ihrer Entwicklung vorgebildet, aber noch nicht gefestigt,
ttber ihre engere Heimat hinaus weithin unbekannt.
zwei Jahrzehnte

sp~ter

Kaum

hatte sich die Lage genau umgekehrt.

Ihre Namen wurden zu Begriffen, die man mit der einen oder
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anderen Ideologie oder politischen StrOmung in Deutschland
verba.nd.

Noch ungefestigt wie sie waren, bedeutete ihnen

die Kriegs- und die unmittelbare Nachkriegszeit das
entscheidende Erlebnis.

Die fttr ihr Leben bestimmenden

Erfahrungen sammelten diese Manner nicht in den HOrs!len
und Seminaren, den Literatencafes und Redaktionsstuben,
sondern in den SchUtzengr!ben und Materialschlachten des
ersten Weltkrieges.
Die !lteren Kriegsteilnehrner hatten sich bereits eine
bUrgerliche Existenz geschaffem, ttihr Berufsleben verlief in.
Uberschaubaren Bahnen, ihre Weltanschauung war auch durch
den Krieg kaurn zu erschttttern. n13

Ftlr sie waren Lehrzeit

und Studienjahre lange verflossen.

Der Krieg konnte sie

zwar berUhren, ja erschUttern, aber er konnte sie nicht
mehr grundlegend ver!ndern oder formen.

Die Kriegsjahre

bedeuteten fUr sie in erster Linie eine Unterbrechung ihres
friedlichen Daseinsrhythrnus, den sie wieder aufnehrnen
konnten, sobald sich dazu die MOglichkeit ergab.
konnten wirklich "zurttckkehren

ff

Sie

und nach Hause kommen, sie

konnten den Faden fast genau da wieder aufnehrnen, wo sie ihn
verlassen hatten, denn ihr Vorkriegsleben war wirkliche
Existenz, wahrend sich die JUngeren noch auf der Suche nach
der

Existen~

befanden.

FUr die junge Kriegsgeneration war die Front das pr!gende
Bildungserlebnis ttberhaupt.
hfJchsten Werte.

Soldatische Tugenden bildeten die

7

Der Krieg - ein Normalzustand; K~mpfen, T~ten,
Siegen und Besiegtwerden - die ewige, unausweichliche
Bestimmung des Menschen; die totale Mobilmachung 
das Geschichtsgesetz der Weltstunde; die Erde eine
legitime Beute der tapfersten Krieger. 14
ERSTE NACHKRIEGSLITERATUR
Dieses Erlebnis muBte seinen Niederschlag finden.
Von den Auswirkungen auf die meisten dieser Generation, was
es psychologisch, emotionell fUr sie bedeutete, werden wir
nie etwas erfahren.

Einigen 'jedoch gelang es, ihre Reaktion

. 'kUnstlerisch zu verarbeiten.

Wie bedeutsam dieser

Einschnitt war, und wie schwer er sich fassen lieB, mag man
daran erkennen, daB der groBe Kriegsbuchboom fast erst ein
Jahrzehnt nach Beendigung des Krieges einsetzte.
Z~berlein,

Hans

Werner Beumelburg, Franz Schauwecker, aber auch

Ludwig Renn oder EriCh Maria Remarque errangen ihre durch
schlagenden Erfolge erst Ende der zwanziger Jahre.

Der

KUnstler muBte ebenso wie seine Leserschaft geistigen Abstand
von den Ereignissen gewinnen, um fUr die Auseinandersetzung
damit aufnahmefahig zu seine

Umso erstaunlicher ist es, daB

Ernst JUnger schon so frUh mit seinen Kriegsromanen an die
Offentlichkeit treten konnte.

Zu einer Zeit, zu der sich die

Offentlichkeit noch lange nicht soweit von den Schrecken
dieses Krieges erholt hatte, um ihn als positives Erlebnis
zu betrachten, konnte JUnger schon enorm hohe Auflagenzahlen
fUr sich verbuchen.
Typ

Dies gelang ihm dadurch, daB er genau den

in seiner Leserschaft anzusprechen vermochte, den er
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selbst verkOrperte und den er literarisch in seinen Kriegs
bUchern auferstehen lieB.

Er wurde Sprachrohr fUr diejenigen,

die !hnlich wie er empfanden, oder zu empfinden glaubten,aber
selbst unfahig waren, diesen GefUhlen einen bewuBten Ausqruck
zu geben.
Man muB zugestehen, daB die nberlebenden nicht alle
durch den Krieg enttauscht und zerbrochen wurden, und
zu.der kleinen Ritterschaft, die einen Gewinn ein
gebracht zu haben meinte, z!blte neben Lawrence, Quinton
und Montherlant Ernst JUnger. 15
Aber noch war die Zeit nicht reif fUr die groBe Ausein
andersetzung mit dem Krieg, und so bleibt JUnger einige Jahre
alleine als hervorstechender Kriegsliterat.
In Stahlgewittern, which is a near fanatical glorification
experience of war, appeared in 1920, when the whole
of Europe was nauseated with the subject, and the trend of
literary f~eling was bitterly anti-war to the point of
pacifism. 1
of~he

JUnger scheint sich der allgemeinen Stimmung durchaus
bewuBt gewesen zu sein, denn sein erstes Werk Uber den Krieg
erscheint zunachst im Selbstverlag.

Dies war wahl zu

verstehen, da JUnger mit seiner Behandlung des Krieges "gegen
den strom der expressionistischen Anklage und verdammung,,17
schwamm.

Die erste Ausgabe von

In Stahlgewittern trug den

Vermerk
aus dem Tagebuch eines StoBtruppfUhrers von Ernst JUnger,
Kriegsfreiwilliger, dann Leutnant und KompaniefUhrer im
FUselier-Regiment Prinz Albrecht von PreuBen (Hann~g.
Nr. 73). Mit 5 Abb. und dem Bilde des Verfassers.
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Beim Erscheinen seines zweiten Buches konnte JUnger bereits
darauf verzichten, dem Werk seine "biographische Visiten
karte,,19 beizufUgen.

AuBerdem hatte er inzwischen in E. S.

Mittler und Sohn seinen langjahrigen Verleger gefunden.
Gleich mit dem Erscheinen seines ersten Buches hatte
JUnger sich als Schriftsteller etabliert.

Er war aus der

relativen Anonymitat des Soldaten ausgebrochen und ins Ram
penlicht des Ruhmes gerUckt.

Von da an erschienen seine

KriegsbUcher, mehrmals Uberarbeitet, in immer neuen Auflagen.

IE Stah1gewittern erreichte 1942 bereits die vierundzwanzigste
Auflage, ~ Kampf ~ inneres Er~ebnis immerhin die
neunte. 20 Zu Hilfe kam JUnger imm~r wieder, daB es ihm in
fast allen seinen

Erstver~ffentlichungen

gelang,

Geistesstr~

mungen innerhalb der deutschen Kultur gleichermaBen
vorauszufUhlen und vorauszuspUren.
DIE TAGEBUCHFORM VON

~

STAHLGEWITTERN UNO

~

KAMPF

~

INNERES ERLEBNIS
Ernst JUnger hat Zeit seines Lebens geschrieben.
Die ersten

Buchver~ffentlichungen

erschienen Anfang der

zwanziger Jahre, die vorlaufig letzten 1970 und 1971.
Sein Verk umfaBt hauptsachlich Romane, nur ganz wenig Lyrik.
Bezeichnend ist, daB JUnger immer zu weltgeschichtlich oder
pers~nlich

unruhigen Zeiten Tagebuch gefUhrt hat und nicht

seiten hat er diese Aufzeichnungen spater in Uberarbeite
ter Form in einen Roman integriert, haufig sogar einen Ro
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man im Tagebuchstil geschrieben.

Die bekanntesten dieser so

entstandenen Werke sind die Romane und Erztthlungen der beiden
Weltkriege und der Bericht seiner Reise nach Sndamerika.
Bin wei teres Tagebuch, das er in Berlin

w~hrend

der Zeit um

den 30. Januar 1933 fnhrte, hat. er sp!lter im AnschluB an eine
Haussuchung vernichtet. 21
In Stahlgewittern
eines StoBtruppfUhrers.

tr~gt

den Untertitel Aus dem Tagebuch

Es wird also ausdrUcklich auf diese

Form der epischen Gestaltung hingewiesen.
Kampf als inneres Erlebnis

Auch sein Werk

hat Tagebuchcharakter.

~

Ohne

Zweifel konnte Ernst JUnger mit dieser Art des Schreibens
seinen eigenen AnsprUchen gerecht werden.

Es gelingt ihm,

eine vOllig subjektive Darstellung des Krieges zu geben, ohne
dies in irgendeiner Weise begrUnden zu mUssen.

Da er vorgibt,

den Krieg als Einzelner zu sehen und auszuwerten, kann er auf
die Gestaltung der anderen Charaktere verzichten, ohne daB
dies dem knnstlerischen Werk selbst Abbruch tut.

Er selbst

ist der Held des Romans und die Handlung ist sein eigenes
Kriegserlebnis.
Zwei Dinge sind bei dieser Darstellungsweise geftthrlich.
Zum einen entspricht der weltanschauliche Horizont des Helden
dem weltanschaulichen Horizont des Autors.

Er kann darUber

hinaus erweitert werden, aber er muB es nicht, besonders da
in dieser Erweiterung leicht eine Sprengung des knnstlerischen
Rahmens liegen kOnnte.

Zum anderen sehe ich eine Gefahr darin,

daB JUnger sich der Verallgemeinerung des Krieges fUr den
Einzelnen,

n~ich

den Frontk!mpfer,zu sehr hingibt.
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Die epische S~ruktur des Tagebuches legt auf der einen
Seite nur die Darstellung eines Einzelschicksals nahe,
erlaubt andererseits dem Autor aber die Meditation, die
Ausbreitung allgemeiner philosophischer Uberlegungen. zz
Sobald nun der Autor versuchen sollte, seine Bberlegungen zu
der totalen Wirklichkeit in Bezug zu setzen, fehlen ihm dazu
die Mittel;

er mUBte auf eine andere Ausdrucksform als die

des Tagebuches ausweichen, um wirklich zu Uberzeugen.
JUngers Kriegsdarstellung ist auf das Fronterlebnis be
schr~nkt.

Zivilisten, Frauen und Kinder werden, wenn

. "Uberhaupt, nur
dargestellt.

beil~ufig

und als im Wesentlichen unwichtig

Ebenso ergeht es der Etappe und dem Stab.

Kriegswirklichkeit heiBt bei JUnger nur das Leben und Erleben
des Kriegers in der vordersten Reihe, des Frontk!mpfers.
Alles andere nimmt dem Krieger gegenUber eine untergeordnete
Stellung ein.
k~pfers

Es wird aus der Wirklichkeit des Graben

ausgeklammert und somit der

Realit~t

entzogen.

Auffallend ist, wie wenig JUnger dem Leben in der Heimat
Beachtung schenkt.
oder die Politik

Nur ganz selten wird ein Urlaub, ein Brief
Es hat den Anschein, als ob das

erw~hnt.

Leben an der Front das Leben schlechthin darstellt und nicht
einen Ausschnitt davon.

Der Soldat lebt nur sich selbst und

seinem Handwerk, dem Krieg.

Darin liegt die Gefahrlichkeit

des JUngerschen Kriegswerkes, aber auch sein Erfolg.

Der

Leser kann sich mit dem Helden/Autor identifizieren.
Vielleicht hat er ahnliche Erlebnisse gehabt und sieht seine
eige~en

Erfahrungen hier glorreich beschrieben.

Der Unterschied
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zwischen eigenem und fremdem Leben wird in der Erinnerung ver
wischt, ebenso Wie der Unterschied zwischen der Wirklichkeit
des Frontk!mpfers und der Wirklichkeit des Krieges insgesamt.
Die JUngersche Kriegswelt ist nur eine Teilwelt, die aber durch
das AusschlieBen anderer Realit!ten als totale Welt erscheint.
FUr den Leser jedoch, der sich geistig nicht engagiert, wird
diese Teilwirklichkeit wiederum Wirklichkeit schlechthin.
Sie scheint es nicht mehr, sie ist es, und somit wird alles
andere unwahr und unwirklich.
In der Handhabung der Darstellung und der

~tlttel

Darstellung liegt das FragwUrdige an Ernst JUnger.

zur

Es ist

nicht die brutale Verherrlichung de.s Krieges und der Gewalt,
nicht die immer wiederkehrende Formel, daB auf Grund seines
Verdienstes nur der Frontk!mpfer einen legitimen Anspruch
auf Uberleben hat, die seine BUcher zumindest zweifelhaft
erscheinen lassen.

Sondern es ist der viel subtilere AusschlieB

lichkeitsanspruch seines Kriegserlebnisses, der JUngers Schreib
art so gef!hrlich Macht.

Es ist nicht das Werk selbst, oder

die Darstellung des Erlebnisses, sondern das Wie des Stiles,
das mir bei den KriegsbUchern als entschei"dend erscheint.

Um

JUnger auch nur etwas Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, muB
man sich stSndig vor Augen halten, daB sein Werk nur der per
sCnlichen Erfahrung entspringt und nur individuell verstanden
werden kann, selbst wenn der Autor sich in stSndigen Allgemein
heiten zu verausgaben scheint.
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JUNGER::-KRI TIK
Aus dem Vorhergesagten mag deutlich werden, warum ein
Autor innerhalb eines halben Jahrhunderts in fast
Vergessenheit geraten kann.

v~llige

Noch erscheinen Werke von JUnger

und tiber JUnger, aber der Nachkriegsgeneration des letzten
Weltkrieges ist er ein weithin Unbekannter geblieben.

Noch

mag es zu frUh sein, Uber seinen Nachruhm zu urteilen, aber
man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daB zumindest
JUngers KriegsbUcher nicht sehr weit Uber die Schar der Kriegs
teilnehmer hinausreichen, und daB seine Beliebtheit mit dem
Aussterben jener Generation zurUckgeht.
Viele der Bewunderer JUngers sind, gleich ihm, nicht nur
Kriegsteilnehmer gewesen, sondern sie sind ebenso wie er von
der Schulbank an die Front geeilt und sie

k~nnen

sich umso

leichter mit dem Autor identifizieren und auf die Suche nach
neuen Werten begeben.
JUngers Gedanken w~ren durch die einhttmmernde Monotonie
und das pausenlose Fortissimo ihres Vortrages mehr
ert~tend als weckend, wenn der Soldat nicht zugleich
ein Literat w~re, der Uber eine Bildung verfUgt, die
er der bUrgerlichen Kultur des letzten Jahrhunderts
verdankt. Ihr schuldet er auch jene Reste von Zweifel
und von philosophischen Einf~llen, w~durch seine
Schriften die Masse der andern, die Ahnliches m~chten,
so weit uberragen. 2 )
Dieses Erlebnis war nicht auf Deutschland

beschr~nkt,

obwohl es hier besonders deutlich hervortreten mag.
es

verst~dlich,

So ist

daB die Kritik an Ernst JUnger ebenfalLs
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nicht auf den deutschen Sprachraum oder gar auf das deutsche
Reich begranzt bleibt, sondern sich auch auf die ehemaligen
Feindlander erstreckt.

geschieden, aber das Kriegserlebnis, wie es

Nationalit~ten

JUnger sieht,

Zwar wurden im Krieg die Fronten durch

~ar

Ubernational.

Man cawunderte nicht den

deutschen Soldaten in dem Autoren JUnger, sondern die solda
tischen Tugenden, die er als Krieger schlechthin verk6rpert.
Ein englischer Kritiker schreibt Uber JUnger und sein Buch In
Stahlgewitternl

"His mind is limited, his imagination small,

his heart narrow and hard.

But he is saved by his absolute

.'
, 0 f war 1S
. d'l:rec
' t and
hones't y, and h'1S pl:cture
Aber auch in der

ausl~ndischen.

. V1. d .•' 24
V1

Kritik lassen sich jene

finden, die sich von JUngers Heldentum nicht blenden lieBen,
sondern den Autor und sein Werk klar einzuscha.tzen verm6gen.
Es sind' dies diejenigen, die erkennen, daB "honesty" nicht
auf den soldatischen Kreis der Tugenden beschrankt bleiben
muB, und die Autor und Werk auf das reduzieren, was sie
wirklich darstellen.
This rehandled diary is too valuable a document and
much too self-revealing a confession to need any sort
of ingratiating apology. It is the narrative of a boy
who lived to become a ?russian officer; the self
vindication of a type of mind that thinks "My country
right or wrong", and is courageous enough and thickheaded
enouth to hold that doctrine after millions of men lie
dead on the battlefields of Europe as a direct
result of its propagation and practice. 2 5
Wie klar wird hier schon 1929, zur zeit des Erscheinens
der englischen Ausgabe von

In

Stahlgewittern, der Charakter
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JUngers gezeichnet.

Es scheint, als ob der ausschlieBliche

Lebensinhalt JUngers darin liegt, zu leben, um Offizier zu
werden, oder doch zumindest zu leben, um am Krieg teilzunehmen.
Es ist dies etwas, was Uber den Selbsterhaltungstrieb des
Grabenk~mpfers

hinausgeht.

Man ist versucht einen Willen zur

Kraft, der Kraft zu Uberleben, darin zu sehen.

Derselbe

Kritiker versucht gleich darauf jedoch JUnger wenigstens etwas
Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen.
Ernst JUngers was not the blond beast of fiction or
anything resembling that monstrosity. When he volunteered
for service in the ranks of the 73rd Hanoverian Regiment
at the age of nineteen, he was just a plucky lad to whose
head the war had gone as perfectly and as completely as
any recruiter of 1914 could have wished. 2 6
Auch hier wird deutlich herausgestellt, daB JUnger eben
nicht zur Generation derer

geh~rt,

die bereits ihre Existenz

aufgebaut haben, sonc:.en er wird einfach als
bezeichnet.

.t junger

Bursch"

Das beleuchtet nochmals die abenteuerliche Seite

des Autors, der sich beim ersten TrompetenstoB begeistert zu
den Waffen meldete.
Diese Kritik kommt zu dem SchluB, daB sich bei JUnger
das Verhaltnis des Einzelnen zur Masse, des Individuums zur
Allgemeinheit verwischt, und daB damit jegliche realen Pro
portionen verloren gehen.
What takes place in the minds of all those who
abandoned their human, moral and rational sense of
values at the bidding of others is made obvious by the
extreme case of Herr JUnger. The natural egotism of
an ambitious young man is fastened on by the State
and unified with the egotism of the nation. When this
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happens individuality is destroyed, the sense of
human proportion is lost, and littleness sees it
self in terms of immensity -2to the great
gratification of its vanity. 7
Hier wird die Schuld fUr das Fehlen dieser Grenzen
schon nicht mehr beim Autoren JUnger gesucht, sondern beim
Soldaten.

Was er in seinen BUchern darlegt und zu vertei

digen sucht ist das gleiche, das er im Krieg zu verteidigen
gesucht hat.

So wie der Held des Romans stellvertretend

fUr die vielen steht, so ist auch dem Kriegsteilnehmer nicht
der einzelne

Grabenk~mpfer

wichtig, sondern der Krieger an

sich, der das Ideal darstellt.
Daher wirken die KriegsbUcher
licht und mechanisch.

zwangsl~ufig

entmensch

Denn nicht der Mensch ist darin

wichtig, der tagaus ta.gein der zermUrbenden Kraft des
Stellungskampfes ausgesetzt ist oder der

Sp~htruppfUhrer,

dem jede unbedachte Bewegung, jeder unUberlegte Schritt das
Leben kosten kann, sondern es ist der Prototyp des Kriegers
schlechthin, den JUnger hier beschreibt und den er in seinen

"
Ihm gilt nicht das Uberleben
Einzelner,

BUchern darstellt.

sondern das Uberleben des Typus.
Solche Auffassung

l~Bt

schwerlich menschliche Bindungen,

Emotionen, WUnsche oder Gedanken aufkommen.

Und wenn

GefUhle entstehen, so sind sie immer wieder nur auf den
kleinen Kreis der Eingeweihten bezogen.

Alles was slch

aUBerhalb dieses Kreises befindet,verdient und erlangt
keine Beachtung.

~s

wird aus der Realitat des

Grabenk~pfers
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verbannt.

Wo sich menschliche Werte finden lassen,

beschraclcen sie sich auf einen Teil Gleichgesinnter und
werden von ihnen bestimmt.

Nur diejenigen Werte erlangen

Uberhaupt Aufmerksamkeit, die das tTherleben der Kaste
garantieren.

Mannlichkeit, Treue cines Kriegers zum anderen,

Gefolgschaft, Gehorsam, das sind einige der Ideale, nach
denen der Krieger streben sollte.

Anderen Empfindungen steht

er, sofern sie ihn nicht selbst betreffen und zur Hartung
seines Daseins fUhren,

gegenttber.

verst~ndnislos

Er kann

damit nichts anfangen, denn in seiner Wirklichkeit haben
sie keinen Platz.
Sein Krieger
finden

l~Bt.

geh~rt

einer Elite an, die sich Uberall

Verbunden sind die

K~pfer

durch die Abwesen

heit jeglicher menschlicher Regung, die etwas auBerhalb
ihres

elit~en

Zirkels liegt.

Krieg vor ihren Augen abe

Fast mechanisch rollt der

Sie stehen mitten darin und

scheinen doch andererseits vollkommen

herausgel~st.

Wie

Roboter vollftthren sie die ihnen aufgetragenen Arbeiten.
Ihr Blick geht nur in eine Richtung.

'Alles, was daneben

liegt, entzieht sich entweder ihrer Aufmerksamkeit oder wird
von ihnen geflissentlich ttbersehen.
und Heute, nur dem Augenblick.

Sie leben nur dem Hier

JUnger preist wiederholt die

Vorzttge und Wunder des technisierten Krieges.

Aber man

braucht nicht an die gewaltigen Fortschritte in der Kriegs
maschinerie zu Anfang des Jahrhunderts zu denken, um JUngers
Idee des Material zu verstehen.

Auch sein Krieger ist
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Material insofern als er bar jeglicher Empfindungen sein
Handwerk verrichtet.

Wie eine Maschine lauft der ihm

eingedrillte Vorgang des Uberlebens ab.
In war, he himself becomes the instrument of machinery,
and machinery becomes the instrument of his will. This
is the "mystique" which justifies war for Ernst JUnger;
and war is justified as an end in itself; he has no
feelings of pity for war's victims, almost no feelings
about the righteousness of war. 28
Nur wenn die Technik Mangel oder Fehler aufweist, zeigt er,
daB er darUber hinaus noch Mensch ist und menschlich empfin
den kann.
Allerdings bedeutet dies meist, daB das eli tare System
der Kriegerkaste zusammenbricht.

So kommt es, daB der einfache

Soldat bei JUnger, d. h. derjenige, der nur meint im Krieg
seine Pflicht erfUllen zu mUssen, der zwar auch sein Kriegs
handwerk ausUbt, bei dem aber die Verbindungen zur wirklichen
Welt noch viel offensichtlicher sind, wenn er in JUngers Werk
Uberhaupt Eingang findet, viel menschlicher gezeichnet ist.
Sicher mag er auch seine menschlichen

Schw~chen

haben, aber

man spUrt, daB dieser zumindest lebt und daB bei ihm kein
vorprogrammiertes Geschehen ablftuft, das er nur mechanisch
erfUllt.
Der entmenschlichte Held entspricht genau dem Stil
JUngers.

Helmut Kaiser spricht von dam

"unertrftglichen
GefUhl der Sterilit~t der JUngerschen Schriften... 29 Der Held

der Romane ist genauso steril,

unf~hig

irgendetwas zu
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produzieren, was ihn menschlicher, aber eben auch verwund
barer machen

k~nnte.

JUnger verzichtet sowohl darauf, uns

eine Alternative zu seinem }ielden vorzustellen, noch diesen
selbst objektiver zu sehen.

Sein Held ist total eindimensional

ausgerichtet und JUnger laBt keinerlei Zweifel darttber auf
kommen, daB er sich mit seinem Verhalten bis ins kleinste
identi fiziert.
Nur zweierlei ist m~glich bei solchem Verhalten
des Autorsl Zustimmung oder Ablehnung, auf gemeinsarne
Wahrheitsfindung verzichtet JUnger von vorneherein.
Der Leser geh~rt bei Zustimmung zur erlesenen Gemeinde,
bei Ablehnung, bei Einw!nden, disqualifiziert er sich
selbst.30
Die Ziele des Kampfes sind fUr JUnger von untergeordneter Be
deutung, denn sein Kampfer bejaht den Krieg um seiner selbst
willen.
Der Grundgedanke ist einfach. Wer sein Leben frei
willig hingibt, legt Zeugnis ab fUr die GUltigkeit
einer die individuelle Person Uberw~lbenden Idee.
Er befreit sich vom lahmenden Zweckdenken und bestatigt
seine eigene absolute Freiheit gegenUber der Materie • •••
In der Hingabe des Lebens erfolgte der Austritt aus dem
Gef!1ngnis der Individuation•••• Es ist das GlUck der
Vereinigung mit dem Absoluten, auf das hin, so glaubt
er, jede Existenz angelegt ist.31

" berleben wichtig, aber selust wenn der Kampfer
Zwar ist das U
zu Grunde geht, so wird doch der Typus des wahren Kriegers
fortleben.

Und dieser braucht nicht den Tod, urn die

Vereinigung mit dem Absoluten zu erlangen, denn er selbst
wird ale absolut dargestellt.

1m Grunde scheint keine andere
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Daseinsform ihre Berechtigung zu haben.

Der Typ wird

zugunsten der Individualitttt zum Ideal erhoben.
Genauso wie JUngers Elite Ubernational ist, is-+; sie
aueh an keine soziale Schicht gebunden.

Der Typ des Kriegers

laBt sieh ttberall finden, denn seine F!higkeiten werden nicht
dureh Geld oder Stand hervorgebracht, sondern sie sind ange
boren. ·'Das was seine Eli te auszeichnet, ist nicht die
Zugeh~rigkeit

zur Klasse der GroBgrundbesitzer;

die JUnger fordert, hat Rasse. tt32

die Elite,

Darnit wird JUngers Begriff

der Eiite aus der soziologischen Sph!re herausgenommen und
auf seheinbar unangreibare biologische Fundamente gestellt.
Rasse bedeutet fUr ihn etwas das nicht erworben werden kann,
~on:Iern

1".l1lr'get/eckt und ausgebildet.

Sie l!Bt sich aueh nieht

andern, da sie sieh mensehliehen Eingriffen entzieht.
So ist die Elite, wenn sie. einmal da 1st, so notwendig
wie das Leben selbst. Daher sind ihre Handlungen auch
nicht den Normen der Moral unterworfen; was s~e tut,
sei rein ph!nomenal, jenseits vonJGut und B~se, so
unschuldig wie das Leben selbst. J
Gerade die Tatsache, daB sieh ein Mann wie JUnger in die
ser Weise zum Krieg auBert, solite nicht unterschatzt werden.
"JUnger konnte darauf hinweisen, daB er yom ersten Tage an am
Krieg teilnahm... J4 Schon daran mag seine v~llige Subjektivitat
erkenntlich seine

Dennoch ttbte er mit einer solchen Legiti

mation eine ungeheuere Wirkung auf groBe

Teile seiner Leser

schaft ausSo sehr JUnger hier seine eigenen Ideen propagiert, so
wenig laBt sich verkennen, daB ein Teil dieser Ideen Gedan
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kengut des Selbstverst!ndnisses jeder Armee sein mttssen.
Eine Armee kann nur dann voll einsatzbereit sein, wenn aie
sich Uber die

gew~hnlichen

r.:aBst!be der Moral hinwegsetzt.

Um die aoldatischen Tugenden erfUllen zu

k~r~en,

darf der

Soldat nicht nach der Zielsetzung fragen, denn das wtlrde
unter Umstttnden bedeuten, daB Zweifel an seiner Berechtigungs
existenz aUfkommen

k~nnten.

Krieg wird um seiner selbst

gefUhrt, es ist gewissermaBen eine pervertierte Auffassung von
l'art pour

~'art.

Er urteilt vom Standpunkt des preuBischen Offiziers,
dem der Krieg unabh!ngig von Zielsetzung und Form
seines Yerlaufs Beruf ist. Yerantwortung, Denken,
Vernunft erhalten nur Spielraum in den Grenzen, die
nach des Autors Auffa~~ung Beruf und Verpflichtung
des Offiziers setzen. J '
Beruf oder Berufung ist hier gleichzusetzen mit dem Wecken
und Ausbilden des elitaren BewuBtseins.

Dies wird beim HeIden

der Aufzeichnungen bis zur Perfektion gesteigert, soweit bis
sich die Elite durch ihr Anders-Sein vollkommen von der
Allgemeinheit getrennt hat und ihre eigenen Werte und
MaBst!be

set~t.

J.P. Stern vergleicht diese Haltung der

eines patienten in einer Teilnarkose wahrend einer Operation,
dessen BewuBtsein zwar klar i st, aber dar. den ganzen Yorgang
im Grunde unbeteiligt und ohne GefUhl betrachtet.
Every incision in the gaping flesh suffused with
blood; every resection of bone and sinew; every
stopping of a vein; every stitch of the surgeon's
needle he intently sees and registers. Nor is he
wholly without sensation; but what he feels and
registers is a toned-down, numb sensation, a mere
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tracing-out by a few nerves of what his eyes follow
in the mirrors above him. He lies in a cave of un
feeling. He feels mere shadows; no more than an
abstraction from that which to his ordinary un
shocked consciousness would be an agony of sheer and
unbearable pain. His ordinary self is in abeyance,
it has been left outside, where the ghock of the
anaesthetic was first administered.J
Genau wie der Patient kann der Krieger
die Wunden zwar
I
sehen, aber sie entziehen sich seinem GefUhl und so entzieht
der Schmerz sich seinem
die

Bet~ubung,

werden kann.

Verst~ndnis.

Der Patient braucht

damit die Operation erfolgreich durchgefUhrt
H~tte

er sie nicht, bestUnde die Gefahr, daB

das GefUhl des Schmerzes den Geist Uberwaltigte.
dominierte dann Uber den Geist.

GefUhl

Dem Kampfer geht es genauso.

Um nicht im Kampf aufgerieben zu werden, muB er versuchen,
das GefUhl so weit wie mCglich aus seinem BewuBtsein
auszuschalten.

Gelingt ihm das nicht, begibt er sich in

eine viel grCBers

Gefahr als die Gefahr der Schlacht.

Er

setzt sich der Gefahr aus, daB sein Geist die GefUhle und
EindrUcke nicht verkraften kann, und daB er geistig zerstCrt
zurttckkehrt, obwohl er physisch vielleicht vollkommen
gesund ist.

Stern fahrt fort:

Who therefore will blame him for taking this brilliant
cave of an operating theater to be a world, to be the
whole world? The daylight that has been shut out is
no longer real to him. There is no world beyond this,
his world of pain which is to him no pain; no world,
for him, beyond this world of bared layers of flesh,
of fast and precise actions, feverish yet coldly exact
movements, of brief command mechanically obeyed,
beyond this world of seemingly endless activity.
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Drugged he is, but what he registers is true enough,
true not only of his sensations but also of the oper
ation that is taking pl~ce here, somewhere, within the
sharp shadows cast by the glaring lamp. But can he
convince us that what he registers is true of the
whole world.which knows day and night? And is not
this brilliantly lit scene in the operating theater,
too, ensconced in the world of daylight, which is a
light at once harder and more merciful than that he
knows? The description, giving a full account of
this part of our world, is precise and true; the
claim, which goes beyond the account, is a false
claim.)?
Da der Patient und der Krieger ihre Welt als absolute Welt be
trachten, erscheint sie ihnen zwangslaufig als natUrliche Welt,
und sie betrachten ihre Normen als allgemeingUltig, ihre
Ordnungen als selbstverstttndlich.

.. ••• there is no thought of

war as an unfortunate disease or ghostly crime which man in
a more advanced and more perfect world will discipline himself
to avoid."3 8
Der psychologisch Kranke ist unfahig seine eigene
Krankheit zu erkennen.

Er sieht seine eigene Welt als die

einzig-mDgliche Lebensform und setzt seine MaBstabe als
absolut.

Nicht er vermeint er sei abnorm, sondern die anderen,

fUr die in seiner Welt kein Platz ist und die andere MaBstabe
anlegen als er selbst.

So betrachtet JUngers Krieger auch

nicht sich selbst, sondern die anderen als abnorm.

Er hat

sich seine eigene Welt aufgebaut, wer sich darin nicht zurecht
finden kann oder will, wird sie auch nicht Uberleben.

Nur der,

der seine Regeln und Ordnungen anerkennt, wird darin auch
bestehen kDnnen.

Tragisch ist, daB dabei JUnger der gleiche
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Denkfehler unterlauft, wie dem Kranken.

Auch er nimmt ein

viel zu kleines Segment aus der Totalen und stellt es als
das Alleingttltige dar.

Dies mag gut gehen, solange

in seiner eigenen Welt befindet.

sich

~r

MuB er aber zur anderen

Welt zurUckkehren, so bedeutet dies, daB er sich nun an dieser
Welt orientieren und an die anpassen muB oder er wird darin
untergehen, falls es ihm nicht gelingt, die Realitaten beider
Welten zu vereinen.

Kommt es zu einer vorrUbergehenden

BerUhrung der beiden Welten, so ist das Resultat ein Schock,
der an Starke des Geftthls bei weitem das ttbertrifft, was auch
immer sich in einer der beiden Welten allein erleben lieBe.
Ein Schaufenster hatte sich merkwUrdig klar erhalten
inmitten der beginnenden Zerst~rung. Es barg eine
ganze Reihe von DamenhUten. Wenige Tage zuvor hatte
ich, am Sp!tabend einer Schlacht, einen gefallenen
Freund suchend, die Ktjrper einer Leichengruppe ausein
andergezerrt. Pl~tzlich war mir aus dem ~errissenen
Rock des einen eine gemastete Ratte entgegengesprungen.
Trotzdem hat mich dieses Erlebnis nicht so gepackt wie
der geisterhafte Kontrast zwischen der ver~deten StraBe
und dem gl!nzenden Flitter aus lackiertem Stroh, Seide
und bunhen Federn, der so an Frauenh!nde und an die
tausendUberflussigk~iten erinnerte, die unser Leben
erst farbig machen.J~
Es ist bezeichnend, daB es nicht irgendetwas Menschliches ist,
das JUnger hier anrUhrt, sondern etwas ganz Banales, "Flitter"
wie er selber sagt.

Nicht die Menschenleben, die hinter

diesem Laden stehen, ergreifen ihn.

Er weiB mcht einmal, ob

die Frauen, die hier diese HUte verkauft haben, noch am Leben
sind, oder diejenigen, die diese HUte getragen haben.
siert ihn nicht, er fragt nicht elnmal danach.

Es interes

Es sind die
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..

'·UberflUssigkei ten", die seine Au fmerksamkei t erregen.

Frauen

hande, Mensehliehkeit, warme, all dessen kann er ohne sehweren
Herzens entbehren.

Zwar muB er zugeben, daB diese Dinge recht

angenehm sind und das eigentliehe Leben erst ausmaehen.

Aber

es ist nicht sein Leben dem sie entstammen, nieht seine Welt,
und so kann er sieh leieht darUber hinwegsetzen.

Nur der Schock

der Erkenntnis, daB Uberhaupt eine andere Welt existiert kann
ihn momentan aufrUtteln, besonders wenn die beiden Welten so
aufeinanderstoBen, und er nieht umhin kann, diese zu erkennen.
'wahrend eines Heimaturlaubs hatte er diesen Laden wahrsehein
lieh Ubersehen, aber wenn er dort auftaueht, wo er eigentli.eh
nieht hingehCrt, in JUngers Welt namlieh, lCst dies bei ihm
eine

unverst~dliehe

Ergriffenheit aus.

Vielleieht jedoeh reagiert er deswegen so stark auf
diesen Anbliek, weil er in ihm GefUhle auslCst, und das ist
etwas, dem er sieh in seiner Welt auf keinen Fall hingeben
darf, um seine Aufgabe erfUllen zu

k~nnen.

Im Kampf mUssen

alle GefUhle unterdrUekt werden.
Wo alles Denken und alle Tat sieh auf eine Formel
zurUekftthrt, rnUssen aueh die GefUhle zurUeksehmelzen
und sieh anpassen der fUrehterliehen Einfaehheit des
Zieles, der Verniehtung des Gegners~40
Da JUnger keine Welt auBer seiner Kriegswelt anerkennt,
erUbrigt sieh aueh die Frage naeh Recht oder Unreeht.
Fehlen aller

"Das

ethisehen Wertungen auBert sieh in Ernst JUngers

Kriegsdarstellungen in Urteilen, die allern Humanen absagen•••41

Gut und BOse sind nicht mehr relevant, da sie auf die
ErfUllung des Zieles keinen EinfluB haben, ja diesem vielleicht
nur hinderlich sein

k~nnten.

Die Formel, auf die diese

Existenz reduziert worden. ist, heiBt
als "Uberleben

tf

,

nicht so sehr "Leben"

wobei zun!chst immer nur der Einzelne gemeint

ist.

1m Uberw1nden der bUrgerlichen Existenz liegt das grOBte
Hindernis und somit ist der Einzelne sich sein !rgster Feind. 42
Nur wenn dieses Uberwinden nicht gelingt, besteht fUr den
Krieger wirkliche Gefahr.
JUngers stil entspricht dem Inhalt seiner Werke und
dessen Darstellung.

Genauso anteilnahmslos wie der Autor uns

vom Auseinanderzerren einer Leichengruppe erzlhlen kann,
bleibt er w!hrend des ganzen Romans.
Geschehen zu stehen, nichts

ka~~

selbst in der Erinnerung nicht.

Er scheint Uber dcm

ihn emotionell mehr anrUhren,
Diese unpers6nliche Art den

Leser mit der Tragik des Krieges vertraut zu machen, die wohl
gemerkt fUr ihn keine Tragik ist, vermittelt leicht ein GefUhl
der Uberheblichkeit.
niedere

Seine Verachtung des Abgebildeten als

Erscheinung, die Verschmlhung'der logischen Beweis

fUhrung und seine Absicht, fUr eine Elite zu schreiben, sind
omnipr!sent. 43 Man wIre versucht, JUnger als sonderbaren
Einzelganger abzutun, wenn sein Thema nicht so etwa Sustanti
elles darstellte.

Gerade da das Geschehen von so auBerordent

licher Wichtigkeit ist, kann die Haltung JUngers dazu nicht
mit einer Handbewegung beiseite geschoben werden.
Die Folge ist elne Da.rstellungsweise, der die lebendige
Wirkung der Dinge aufeinander fehlt. Sie werden betrachtet
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wie pr~parierte Insekten, kalt und distanziert, nur
unter dem Blickwinkel des m~glichen Weges zum
gesteigerten Zustand der magischen Perspektive. 44
Es

verst~rkt

sich das Geftthl einer ungeheueren Arroganz

eines Autors, dem es gelingt, den wirklich interessierten
Leser wieder und wieder mit ttberheblichen PlattitUden vor den
Kopf zu stoBcn.

Will man diese Arroganz entschuldigen, so

besteht nur ein Ausweg,

n~lich

der, daB dar Autor an einer

fast krankhaften Geftthlsarmut, um nicht zu sagen Geftthlsroheit,
leidet.
JUnger selbst scheint sich dessen an ganz wenigen Stellen
bewuBt zu sein.

Durchbrochen wird diese Art des Schreibens

fast immer dann, wenn er von seinem drei Jahre jttngeren Bru
der Friedrich Georg spricht, der gleich ihm Kriegsteilnehmer
war.

Das Erstaunliche ist, daB der Bruder entweder nicht Cfter

oder auf der anderen Seite nicht noch weniger erwahnt wird.
Fande der Bruder mehr Erwahnung, so bedeutete dies, daB der
Autor seinen sachlich-ttberlegenen Standpunkt aufgeben mUBte.
Denn obwohl es ihm gelingt auch bei der Beschreibung der
entsetzlichsten Szenen ktthl und unbeteiligt zu bleiben, wird
er menschlich, sowie sein Bruder Erw!hnung findet.

Berichtete

er jedoch mehr von seinem Bruder, hieBedies, daB er umso mehr
seinen Emotionen Ausdruck verleihen mttBte, und der Zweck des
Buches, die unemotionelle Apotheose des Krieges, ware damit
unerreichbar fern gerUckt.

So scheinen die wenigen Stellen,

an denen JUnger scheinbar mit allen seinen vorsatzen und mit
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seinem Stil bricht, uns nur daran erinnern zu wollen, daB er
trotz allem noch menschlich ist.

Man spUrt plotzlich, daB

er sich doch noch einen Rest an GefUhl bewahrt hat.
It is this defective sensibility which is fundamental
to JUnger'.s ideology of the existential moment. There
is little doubt that JUnger is conscious of the predica
ment. And there are two ways in which he tries to
repair the flaw in his system. The first is simple
enough. at a given point he abandons the system.
Thus his description of the battle at Langemarck
(July 1917) is briefly interrupted by an account of how,
in the thick of it, he suddenly came upon his younger
brother, who had been wounded, and how he ordered five
of his remaining men to take the boy back to a field
ambulance. Now nothing could b.e a more humane. a more
natural thing to do than this brotherly service; yet
in a world such as JUnger extols, this act is nothing
but a dereliction of duty. The Lt. JUnger we know
would challenge at pistol-point ~ny subaltern who
proposed to do what he is doing. 5
Wenn wir es trotzdem fUr eine menschliche und natUrliche
Geste halten, so nur deswegen, weil JUnger uns nicht von
seinem System Uberzeugen konnte.

JUngers System ist ein

System der Verachtung, sein Stil ein Stil unglaublicher
Arroganz.
The overwhelming impression this style makes is not
one of heroism, or of courage-and-fear, but of cold
contempt. contempt for those who do not "follow";
for those who do not accept. or who oppose, its "scale
of values", for those who have not renounced "the old
orderstl; contempt, in brief, not for death, but for
all life that is lived on any other but the "existent
ial level". 46
.
So sind JUngers BUcher in doppeltem Sinne herausford
ernd.

Zum einen ist es der Inhalt.

Man kann dem Autoren
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zustimmen oder man kann ihn ablehnen. aber die Sache selbst
ist so wichtig, daB man nicht gleichgUltig daran vorbeigehen
kann.

Genauso ist es mit JUngers Stile

einfach ignorieren.

Man kann ihn nicht

Man fUhlt sich gepackt. ob man will oder

nicht, ob man ihm zustimmt oder nicht.

Diese beiden Tatsachen

megen die Erkl!rung dafUr sein, daB die JUnger-Kritik von
Anfang an so umfangreich war.

Es mag zugleich erkl!ren. warum

der "Kampf der Zi tate" so heftig und ausdauernd gefochten
wurde.

Diejenigen. die JUnger zustimmen, vermHgen sich

zumeist mit ihm oder seinen HeIden zu identifizieren.

JUnger

wttrde sie wahrscheinlich zu seiner Elite zahlen. Auf der
anderen Seite stehen diejenigen. die sich durch JUngers
Verachtung

pers~nlich

in ihrem Wesen angegriffen fUhlen mUssen.

So teilt sich die JUnger-Kritik in zwei groBe,

lautstark

lamentierende Lager, mit nur einm ganz kleinen Streifen
Niemandsland dazwischen.

)0

KAPITEL II
KRIEG

In der Gesamtausgabe seiner Werke widmet Ernst JUnger sein
Buch in Stahlgewittern "den Gefallenen"l und seinen Roman Der
Kampf als inneres Erlebnis seinem "Bruder Fritz zur Erinnerung
an die Begegnung auf dem Schlachtfeld von Langemarck,,2.

Noch

Jahrzehnte nach dem Ende des Krieges nehmen also fUr ihn die
Kriegsteilnehmer die wichtigste Stellung unter allen Betroffenen
des Krieges ein.

Das eine Buch ist denen gewidmet, die den

Krieg nicht. Uberlebt haben, das andere jemandem, der Ernst
JUnger persOnlich sehr nahe steht und ebenso wie er im Krieg
sein eigentliches Bildungserlebnis hatte.
Krieg

tats~chlch

Wie sah nun dar

aus, wie sah konkret Ernst JUngers Krieg aus:

denn man muB sich immer vor Augen halten, daB JUnger den Krieg
stets nur aus seiner eigenen Perspektive sieht und sein
Bericht subjektiv ist.
JUnger hatte sich frisch von der Schulbank als Frei
williger an die Front gemeldet und wurde nach ein paar Monaten
an der Westfront eingesetzt.
Mit ungl!ubiger Ehrfurcht lauschten wir den langsamen
Takten des Walzwerks dar Front, einer Melodie, die uns
in langen Jahren Gewohnheit werden sollte. Ganz weit
zerfloB derweiBe Ball eines Schrapnells im grauen
Dezemberhimmel.
Der Atem des Kampfes wehte herttber
und lieD uns seltsam erschauern.J
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Das erste GefUhl, das JUnger erf!hrt, ist nicht Furcht oder
Angst, sondern Ehrfurcht, gemischt mit einem Schauer vor dem
groBen Unbekannten.

Weggeblasen sind alle Begeisterung, aller

Jubel, den er noch bei der Nachricht der Mobilmachung an den
Tag gelegt hatte.

Allein die Ehrfurcht vor etwas so UnfaB

barem, bis dahin so Unerreichbarem, wird zum dominierenden
GefUhl.

Das Ziel seiner Tr!ume und Abenteuer ist erreicht.

Afrika, die

Fremdenlegion, Reisepl!ne zum Kilimandscharo,

das alles lag weit hinter ihm.

Suchte er dort noch das

physische Abenteuer, so ist es hier. das Spirituelle. das Nicht
ErfaBbare,

was ihn erschUttert.

Beim Anblick der ersten

Kriegssch!den, fUhl t er seine "Augen wie durch einen
an diesen Anblick geheftet tt • 4

r~1agneten

Kaum an der Front ist er schon

vollkommen in den Bann des Geschehens geschlagen.

Es ist. als

ob jemand am Lebensende endlich einen lang gehegten Wunsch in
ErfUllung gehen sieht.

Von der ersten Minute an laBt er sich

ganz von dem Erlebnis gefangen nehmen. und es ist ihm
lich, sich wieder daraus zu

l~sen.

unm~g

So lange hat er auf diesen

Augenblick gewartet, daB der Moment einfach groBartig und
atemberaubend sein muB.

Schon vorher wuBte er wie alles

auszusehen hatte und umso leichter ist es fUr ihn, sich nun
total in das Erlebnis hineinzuversenken.

Er weiB, daB er hier

endlich seine m!nnliche Bew!hrungsprobe wird ablegen

k~nnen.

Abenteuerlust und das Verlangen fremde Lander zu sehen, hatten
ihn zu seinen frUheren Taten bewegt.
finden - sich selbst.

Hier aber wird er mehr
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Aber wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir vermuten, daB
die Geborgenheit eines gepflegten Haushalts, die Sicher
heit einer gutbUrgerlichen Umgebung in ihm ein nicht
genauer zu bestimmendes unangenehmes und unwilliges GefUhl
erzeugten, das ihn in die Ungebundenheit trieb, wo er aus
sich ein eigenes Leben gestalten k~nne.5
War JUnger selbst auf dem Kasernenhof in die bUrgerliche
Ordnung gefUgt gewesen und hatte nur die Zucht der Schule und
des Elternhauses gegen die des Heeres eingetauscht, so ist er
hier niemandem mehr verantwortlich als sich selbst.
Krieg, das war fUr den Fahnenjunker die Umkehrung aller
bUrgerlichen Ordnungen, das Individuum wurde freigesetzt und
konnte zu sich selbst finden.
For JUnger, modern war is the supreme occasion in which
man discovers the mystery of his own existence, not apart
from, but in relation to and in conflict with ~odern
inventions, modern technique, modern industry.
Endlich ist JUnger an den Rand des AuBerordentlichen, des
Ungew~hnlichen

hat.

vorgestoBen, das er so lange vergeblich gesucht

Alle konventionellen Werte und Vorstellungen sind hier

aufgehoben.

film Kriege war bekanntlich alles erlaubt ... 7

Bis dahin sah JUnger sein Leben durch bUrgerliche Konventionen
und Ideen eingeschrankt.

Er hatte sich nicht frei gefUhlt, das

zu tun, was er eigentlich wollte;

er strebte nach dem AuBer

ordentlichen, dem Unerreichbaren, wollte fort von allen bUr
gerlichen Bindungen und kehrte doch immer wieder genau dahin
zurUck.

Ja, was noch schlimmer war, gerade diese bttrgerlichen

Bindungen waI'en es, die ihn wieder zu seinem Ausgangspunkt zu

))

rUckholten, wenn er bei der Verwirklichung seiner
weiter kame

1m Krieg erkennt er seine Chance, das

Tr~ume

nicht

Ungew~hnliche

doch noch zu finden und dabei auch noch die

M~glichkeit,

endlich selbst zu gestalten, frei von allen

herk~mmlichen

sich

Wertungen.
In der Welt, in der er aufwuchs, hatte das AuBerordent
liche und Wunderbare keinen Raum gehabt. Die Erziehung
hatte es ihm ausrotten wollen. Wenn es jetzt doch in
Gestalt des Krieges in die bUrgerliche Welt einbrach, so
schien es ihm, als mUBte der Krieg von Kr~ften ausgel~st
sein, die auBerhalb des Wirklichen, Verstehbaren, durch
die Ratio ErfaBbaren lagen. 8
Daher rUhrt seine Ehrfurcht beim Eintreffen auf dem Kriegs
schauplatz.

Zum einen glaubt er sich nun endlich am Ziel seiner

WUnsche, zum anderen meint er in dem, war er nun erreicht hat,
etwas im Grunde UnfaBbares gefunden zu haben.

Hierin liegt

die Quelle seiner irrationalen Kriegsdeutung.
Da JUnger den Krieg nicht rational erklaren kann, sucht
er die Erklarung im Irrationalen, im Transzendenten, im Uber
natUrlichen und folgerichtig setzt eine heroische Verbramung
des Erlebnisses ein.
Der Krieg ist die machtigste Begegnung der V~lker •••
Welche Fragen und Ideen auch immer die Welt bewegten,
stets war es der blutige Austrag, der Uber sie ent
schied. Wohl wurden aIle Freiheit, alle Gr~Be und aIle
Kultur in der Idee, im Stillen geboren, doch nur durch
Krieg erhalten, verbreitet oder verloren. Durch Krieg
erst wurden groBe Religionen Gut der ganzen Erde,
schossen die tttchtigsten Rassen aus dunklen Wurzeln
ans Licht, wurden unzahlige Sklaven freie Manner. Der
Krieg ist ebensowenig eine menschliche Einrichtung wie
der Geschlechtstrieb; er ist ein Naturgesetz, deshalb
werden wir uns niemals seinem Banne entwinden. Wir
dUrfen ihn nicht leugnen, sonst wird er uns verschlingen. 9

~nnJUnger

den Krieg und seine Macht den Trieben paralell

isiert, so entgeht ihm, daB gerade der Mensch im Vollbesitz
seiner

k~rperlichen

und

gei~tigen

seine Triebe zu kontrollieren.

Krafte in der Lage ist,

Unwidersprechlich ist

Aggression Teilder Kreatur, aber nur wo diese Kreatur
pervertiert ist, wird sie die Aggression bis zum Krieg
steigern.

Wenn JUnger hier schon das Tier oder die unbezahmte

Natur im Menschen anspricht, so sollte er versuchen konsequent
zu bleiben.

Noch ehe die moderne Psychologie und Verhaltensfor

schung wissenschaftlich das Phanomen der Aggression untersuchten,
belegte der Volksmund schon, daB ein Lebewesen einer bestimmten
Art ein anderes der gleichen Art nur in ganz wenigen Fallen
angreift oder gar schadigt.

Wenn es vorkommt, so handelt es

sich fast ausschlieBlich urn Ausnahmezustande.
Es stimmt zwart daB groBe Entscheidungen durch Kriege
erzwungen wurden, doch nicht weil es folgerichtig so sein muB,
sondern weil es fUr den Starkeren die einfachste
Problems darstellt.
und man

m~chte

L~sung

des

Es stimmt auch, daB viele Religionen,

dies auf Ideologien erweitern, ihre Verbreitung

durch Kriege fanden, aber es ist nicht nachzuweisen, ob sie
ohne Kriege schlieBlich nicht ebenso verbreitet worden waren.
DaB etwas auf eine bestimmte Weise herbeigeftthrt wurde, heiBt
doch nicht, daB es auf andere Weise nicht ebenfalls erreicht ,
worden ware.
Was JUngers Beispiel des Sklaven, der durch Krieg zum
freien Mann wird, angeht, so ist man versucht, dies nur zu be
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l!cheln.

Denn wie viele Freie wurden durch Kriege Uber

haupt erst zu Sklaven?

Es ist weit mehr als ein logischer

Denkfehler, wennJUnger versucht, Krieg als Folge eines
Naturgesetzes oder als Naturgesetz schlechthin darzustellen.
Seine Erkl!rung dafUr ist dttrftig und seine Beweise weder
zutreffend noch Uberzeugend.
ttDer Krieg ist es, der die Menschen und ihre Zei ten
zu dem maehte, was sie sind ... 10 So heiBt es gleich zu Beginn
seines zweiten Buches Uber den Krieg.

Ob er diese Einsicht

im Krieg gewonnen hat, oder ob er schon mit dieser Uberzeugung
an

die Front gezogen ist, blei bt ungewiB.

Hier unternimInt er

noch nicht einmal den Versuch, eine so tiefgreifende Behaup
tung weiter auszufUhren, sondern laBt den Satz gleichsam fUr
sieh selbst sprechen, um sogleich seine AusfUhrungen Uber das
neue Gesehleeht zu erlautern.
Rin Geschlecht wie das unsere ist noch nie in die Arena
der Erde geschritten, um unter sichdie Macht Uber sein
Zeitalter auszuringen. Denn noch nie trat eine Generation
aus einem Tore so dunkel und gewaltif wie aus dem dieses
Krieges in das lichte Leben zurUck. l
Zun~ehst

einmal fallt es schwer, die Verbindung zwischen der

allumfassenden Behauptung des ersten Zitats und dessen
unmittelbar darauffolgenden Erlauterung zu sehen.

Sieher hat

Ernst JUnger Reeht mit seiner Uberzeugung, daB der Krieg oft
die Menschen und ihre Zeit zu dem gemaeht hat, was sie sind,
aber so vollkommen unmodifiziert kann er diese Behauptung
gewiB nicht bestehen lassen.

Denn auch andere Faktoren haben
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auf die Menschen und ihre Zeit ganz wesentlichen EinfluB
genommen.
Lage eines

Man bedenke etwa nur das Klima, die geographische
Volkes, spater den EinfluB der Technik, in der

Neuzeit die industrielle Revolution.

Wissenschaft und Lehre,

Musik, Geist, all dies hatte seinem Wort zu Folge nicht den
geringsten EinfluB auf den Menschen gehabt.

Er laBt nur den

Krieg bestehen als das, was den Menschen zu dem gemacht hat,
was er ist.

Das Ungeheuerliche dieser Behauptung ist ganz

offensichtlich.

Oder ist dieser Satz wiederum nur ein

Beispiel fUr JUngers Uberlegenen Stil?

Der aufmerksame Leser

wird auf alle Falle wissen, was JUnger meint.

Ihm braucht

eine solche Behauptung nicht weiter erlautert zu werden, denn
der Autor und er verstehen einander schon.

Da braucht es

nicht der groBangelegten Erklarungen und Deutungen.

Der Autor

und der rechte Leser wissen, auf was es ankommt, und der, der
eine solche Behauptung nicht versteht,

geh~rt

eben nicht zu

ihrer elitaren Gruppe, und es ware mUBig, ihm etwas so Element
ares erklaren zu wollen.
Es charakterisiert ihn, daB er immer dann, wenn er
die Schwttche der eigenen Position besonders deutlich
fUhlt, mit der Uberheblichkeit des aristokratischen
Anspruchs auftritt. l2
JUnger hat keineswegs so sehr recht, wie die Behauptung erwarten
laBt, aber gerade hier wird seine tendenziCse Schreibart
besonders deutlich.

Er schreibt nur fUr ein Mitglied der Elite,

wie er es selber ist, und wird dort auch ohne weitschweifige
Erlttuterungen Zustimmung finden.
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Es stimmt wahrscheinlich, daB noch nie ein Yolk einen
Krieg von solchen AusmaBen gefochten und von solcher Grausam
keit erlebt und Uberlebt hat.

JUnger versucht hier jedoch, et

wasganz Banales heroisch auszudeuten und zu veredeln.

Leider

scheint es ein Merkmal des Ph!nomens Krieg zu sein, daB jeder
folgende noch verwUstender, noch blutiger ist als der vorherge
gangene.

So ist seine Behauptung umso widersinniger, daB eben

diese Generation in das lichte Leben zurUckkehrte.
ersten Weltkrieg war auch die
schehen betroffen.

Zivilbev~lkerung

Gerade im

yom Kriegsge

Wenige nur werden es gewesen sein, die in

das "lichte Leben" zurUckkehrten.
Uberall physisch, so doch auf
Gebiet in Schutt und Asche.

Deutschland lag, wo nicht

kUns~lerischem

und geistigen

Es erlebte den Zusammenbruch

seiner Staatsform, Anarchie und Terror breitetensich auf den
StraBen aus, es gab Not und Hunger, Verzweiflung.

Anderen

kriegsteilnehmenden Nationen mag es besser gegangen sein, doch
nirgendwo herrschte Grund zu edler Freude, wiesie JUnger hier
zu finden vermeint.

Trotzdem JUnger seine Kriegsromane mehrmals

Uberarbeitet hat, sah er offensichtlich keinen AnlaB, den
Versuch zu unternehmen, so einwandfrei falsche Behauptungen zu
korrigieren oder doch wenigstens zu modifizieren.
SchlieBlich borgt sich JUnger noch ein Wort Heraklits,
um uns das Wesen des Krieges und seine Bedeutung verstandlicher
zu Machen.
Der Krieg, aller Dinge Vater, ist auch der unsere;
er hat uns gehttmmert, gemeiBelt und gehartet zu dem,
was wir sind. Und immer, solange des Lebens schwin
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gendes Rad noch in uns kreist, wird dieser Krieg die
Achse sein, um die es schwirrt. Er hat uns erzogen
zum Kampf, und Kampfer werden wir bleiben solange wir
sind. Wohl ist er gestcrben, sind seine Schlacht
felder verlassen und verrufen wie Folterkammer und
Galgenberg, doch sein Geist ist in seine Fronknechte
gezogen undl!3~ sie nie aus seinem Dienst. Und ist
er in uns, so ist er Uberall, derm wir formen die
Welt, nicht anders, Anschauende im sch~pferischsten
Sinne. 1 3
Hier verliert JUnger nun vollends jeden MaBstab.
religi~ser

Mit gleichsam

Inbrunst ruft er die Krieger der Welt auf, das Werk

des Vaters Krieg zu vollenden.
werden sie gar nicht anders

So sie wahre Kampfer sind,

k~nnen,

viel zu sehr in ihnen lebt.

da der Geist des Vaters

Der Vater, der hier symbolisch

verwendet wird, ist weder gtttig noch liebend.
Kinder zwar "gehmammert und gemeiBel t",
sich seine Fttrsorge

ersch~pft

Er hat seine

aber dami t scheint

zu haben.

Obwohl JUnger es nicht deutlich ausspricht, wird klar,
daB auch hier schon, wie in JUngers gesamtem Kriegswerk, fUr
die Frau kein Platz ist oder sie zumindest nur als unwichtige
Erscheinung auftreten kann.

An dem Krieg, den JUnger hier be

schreibt, haben Frauen nicht aktiv teilgenommen.

Folglich

fehlt ihnen auch die Berechtigung dazu, den weiteren Verlauf
der Dinge zu bestimmen, denn nur die Kinder, also die
des Krieges formen die Welt.

S~hne

Auch hier tritt uns JUngers

Gemeinschaftsbild vor Augen. Seine Welt ist eine ausschlieBliche
MAnnerwelt, in der dazu noch der Starkste die Vorherrschaft
haben wird.

Der Krieg verschlingt seine Kinder.

Das sind

diejenigen, die sich der brutalen Gewalt nicht anpassen
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k6nnen oder wollen.

Das Zitat, zu was es JUnger auch immer

gedient haben mag, ist im Grunde nichts weiter, ala eine
Apotheose der Starke, die er ein biBchen religi6sklirgend
verziert.
Doch JUnger fUhrt seine Erklarung Uber den Krieg noch
wei ter aus.
Indesa Nicht nur unser Vater ist der Krieg, auch
unser Sohn. Wir haben ihn gezeugt und er uns.
Geh!mmerte und GemeiBelte sind wir, aber auch
solche, die den Hammer schwingen, den MeiBel fUhren,
Schmiede und sprUhender Stahl zugleich, Martyrer
eigener Tat, von Trieben Getriebene. Das zeigte
sich, als der Krieg die Gemeinschaft Europas zerriB,
als wir hinter Fahnen und Symbolen, Uber die mancher
l~ngst unglaubig gelachelt, uns gegenUberstellten
zu uralter Entscheidung. Da entsch!digte sich der
Mensch in rauschender Orgie fUr alles Versaumte.
Da wurden seine Triebe, zu lange schon durch die
Gesellschaft und ihre Gesetze gedammt wieder die
einzige und heilige und letzte Vernunft. Und alles,
was das Hirn im Laufe der Jahrhunderte in immer
sch~rfere Formen gestal tet hatte, diente r,ur dazu
die Wucht der Faust ins Ungemessene zu steigern. l 4
Ganz abgesehen davon, daB hier zum Teil nur noch einmal
wiederholt wird, was JUnger schon kurz vorher zu sagen hatte,
wird auch hier wieder das
deutlich.

Pseudoreligi~se

seiner Aussage

JUngers JUnger sind "Martyrer" , des Menschen Triebe

werden wieder zur "heiligen" Vernunft.
hier der Aufruf zur Gewalt.

Noch deutlicher wird

JUnger verherrlicht am Krieg die

RUckkehr zu den Trieben, den RUcffall ins Animalische.
Nicht der Geist herrscht mehr, slondern allein die Faust.
JUnger kehrt wieder zu den

ursp~ngen

zurUck

Man kann

JUnger nicht verUbeln, daB er meint, steter Fortschri tt h'atte
I
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den Menschen nur immer weiter von seinem wahren Selbst ent
fernt, ihn immer unnatUrlicher werden lassen, aber daB er als
eine RUckkehr zur

L~sung

Fa~st vors~hl!gt,

lichen Problem vorbeizug ehen •

heiBt ameigent

Seine Welt ist eine ursprUng

liche in einer hochentwickelten Geselischaft.

1m Ausnahme

zustand, im Krieg, mag sich dies tempor!r verwirklichen lassen,
aber im normalen Leben ist allein die Vorstellung dessen
absurd.
JUngers Denkfehler liegt darin, daB seine
: lllngen sich umgekehrt haben.
nicht mehr das
zustand;

Ftlr ihn war der Krieg das Normale,

AuBergew~hnliche.

KaMpfen,

T~ten,

Wertvorstel~

"Der Krieg - ein Normal

Siegen und Besiegtwerden - die ewige,

unausweichliche Bestimmung des Menschen."l5
Noch bei Kriegsbeginn war es die Suche nach dem

Ungew~hn

lichen, die den SchUJ.er in die Reihen der Soldaten trieb,
aber diese Vorstellung unterzieht sich in den vier Jahren
einem Wandel, der in den BUchern nur zu deutlich wird.

Der

Bruch mit der bUrgerlichen Welt gelingt JUnger vollkommen und
das, was frUher fUr ihn das Abenteuer symbolisierte, gilt ihm
jetzt als das Leben schlechthin.

Der Krieg dient ihm zur

ErfUllung seines Wunsches, dem IJeben, so wie er es bis dahin
erfahren hatte, ein Ende zu bereiten.
Der Krieg bereitete dem Leben ohne Sinn ein Ende.
Das ist das groBe Aufatmen der Jugend jener Zeit, die
1m Raum des Privaten kein GenUge mehr findet und in
ihren aktiven Kr!ften schon auf absonderlichste
Auswege verfallen war, ohne jedoch die Befriedigung
des gelungenen AnschluBes an eine elementare Notwendigkeit,
an eine verbindliche Aufgabe oder Berufung zu haben.
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Der Krieg als Naturereignis kommt der Revolution gegen
die Welt des Privaten, die Welt des BUrgers, zu Hilfe, 
der Revolution, die bislang eher ein Aufstand war, etwa
derart, wie ihn der junge Afrikafahrer vollzog, oder
wie er noeh unklar und sieh selbst wenig be greifend in
der Jugendbewegung vor dem Krieg Ausdruek gewann. 1 6
Es mutet fast wie eine Flueht an, was sieh hier vollzieht.
Man war seiner Zeit Uberdrttssig und der Krieg bot sieh als
willkommene

Abl~sung,

ja als wirkliehe

Erl~sung

an. Ent

seheidend jedoeh ist, daB diese Bewegung nieht wieder zurUek
fand in eine zwar veranderte, aber doeh reale Welt.
dessen lebt man im Irrealen weiter.
nieht versueht soweit dies

m~glieh:

Statt

Bei Kriegsende wird
ist, beide Welten harmon

isch zu verbinden, sondern die MaBstabe des Krieges werden
jetzt

pl~tzlieh

Uberall angelegt.

Aber was im Krieg seine

Bereehtigung und seine GUltigkeit hatte, fallt nun vollkommen
aus dem Rahmen des Alltagliehen und wiederum entsteht eine
Verdrehung der Werte.
Wie der Krieg yom

auBergew~hnliehen

Ereignis zum

Normalzustand wird, so werden jetzt die MaBstabe des Krieges
als Norm an das Ubrige Leben angelegt.

Der Krieg diente dazu,

den Typ zu erzeugen, der stark genug ist, dies zu tun.
JUnger glaubte im Kampfer den wahren Mensehen gefunden zu
haben, der dazu ausersehen war, das Leben aktiv mitzugestalten.
Vor allem war er dazu befahight, da. er dies im Krieg in
kleinerem MaBstab bereits getan hatte.

Im Krieg hatte eine

Auslese der Starksten stattgefunden, nun galt es, dieses
Leben in das wirl:liehe Leben hineinzuprojizieren.
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Der Kern seiner Kriegsdeutung aber ist seine Recht
fertigung des Krieges, seine Darstellung des Krieges
als notwendige ~uBerung des Lebens, in dessen Verlauf
sich ein menschlicher Typus herauskristallisierte,
der bestimmt ist, die Welt nach seinem Willen zu
formen. l 7
Das sieht JUnger als Auftrag des Vaters an die

S~hne

an.

Er ignoriert dabei vollstandig veranderte Gegebenheiten und
orientiert sich allein am Recht der Starke.

Was einmal fUr

gut befunden worden ist, wird sich auch spater wieder bewahren.
Dies scheint das Fazit seiner Erkenntnis zu seine
ist die groBe Generalprobe zum Leben.

Der Krieg

Wurde hier das Ziel

durch brutale Gewalt erreicht, so fordert JUnger auch nach
dem Krieg noch die RUckkehr zu den UrsprUngen.

Nur so, meint

er, laBt sich das Leben wirklicn leben.
Was JUngers Kriegsdarstellung von anderen kriegsbe
jahenden unterscheidet, ist das rUcksichtslose
Bekenntnis zur zerst~rerischen Aktivitat des
Menschen im Krieg. JUnger vertritt nicht die Auf
fassung wie andere. Autoren kriegsbejahender
Darstellungen, daB die Leiden und Entbehrungen,
die der Krieg bringt, aus bestimmten, mehr oder
weniger dubiosen, Uberindividuellen,Motiven ertragen
werden mUssen. Er bejaht ihn vielmehr". weil er ein
Gesellschaftszustand ist, der ihm die M~glichkeit
einer anarchischen LebensfUhrung gibt. Hinter JUngers
Kriegsbejahung steht nicht das geringste Trotzdem, sie
kennt keine Vorbehalte gegenUber dem Krieg, gondern
nur die Genugtuung Uber sein Vorhandensein. l
Krieg bedarf fUr JUnger keiner Rechtfertigung, denn er
sieht ihn als Manifestation des Lebens schlechthin und entrUckt
ihn somit jeglicher Kritik.
seinem wahren Selbst zurUck.

Im Krieg kehrt der Mensch zu
Nur hier

k~nnen

sich seine Triebe

ungehindert durch Ordnungen und Gesetze wirklich entfalten.
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Somit werden auch die oUrgerlichen Werte und Vorstellungen
hinf!llig.

Sie machen nicht den eigentlichen Menschen aus,

da sie ihm erst im Laufe der Geschichte aufgezwungen worden
sind.

Im Krieg

f~llt

aller zivilisatorische Fortschritt yom

Menschen ab, allein die Faust regiert.
JUngers eigentliches Thema ist die Ftthrung des Lebens
aus der innersten Kraft.

Was dem Fremdenlegionar JUnger noch

als Ideal vorschwebt, dem Offizier ist es Wirklichkeit
geworden.
Vielleicht war es doch m~glich, dachte ich mir, so
zu leben, wie man es an den Tieren und Pflanzen sieht,
ohne Hilfe, ohne Geld, ohne Brot, ohne alles, was
Menschenhand je schuf und berUhrte - zu leben aus der
innersten Kraft.19
Er Ubersieht, daB auch Tiere und Pflanzen bestimmte Gesetze
haben an die sie sich halten mUssen, um ihr ~~erleben zu
garant~

Anpassung.

Eines der vordringlichsten ist das Gesetz der
Gerade das ist es, was JUnger hier verletzt.

Er

kann sich nicht anpassen, da er den Unterschied nicht sieht.
Krieg ist fUr ihn ein Zustand der Permanenz geworden.

Er

hat sein Leben total im Krieg eingesetzt, und der Lohn, den
er dafUr empfAngt, ist die Tatsache, daB er nun den Krieg als
die Zeit seines groBen Einsatzes betrachtet und ihr seine
MaBst~be

entnimmt.

Hier findet er sein Weltbild, welches frei

von allen geschichtlichen und sozialen Uberlieferungen ist.
Der Mensch, der nur dem Gesetz des Blutes gehorcht, ist auch
nur sich selbst verantwortlich.

In sich und aus sich empfAngt
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er das Gesetz seines Handelns.

Der Krieg dient nur dazu, dies

dem Menschen auch bewuBt zu machen.
DER KRIEGER
Krieg ist fUr JUnger die Manifestation des Lebens und der
Kampfer ist fUr ihn der Mensch schlechthin.
sich wirklich diesen Namen.
der kAmpfende Mensch?

.

Nur er verdient

"Was ke;,nnte auch heiliger sein als

Ein Gott?

Weil wir an seiner Allmacht

zerschellen mUssen wie an einer geschliffenen Kugel?lt20
erster Linie ist der Krieger ein Ideal.

In

Er entspricht nicht

der Wirklichkeit und der Mensch kann nur immer danach streben,
so nahe an das Wunschbild heranzukommen wie me;,glich.
naher er seinem Ziel kommt, umso

~ehr

Aber je

wird er der realen Welt

entzogen.
JUngers Werk umfaBt den kAmpfenden Menschen in seiner
Totali tat.

Er sieht ihn, wie er als junger Freiwilliger an die

Front zieht, er beschreibt,. wie er im "Stahlbad" zum Kampfer
wird, und er spricht schlieBlich von dem Menschen, der den
Krieg Uberlebt hat.
~

1m Vorwort zu neunten Auflage seines Buches

Kampf als inneres Erlebnis (194)) umreiBt JUnger den

eigentlichen wert dieses Buches.
Es umreiBt die seelische Haltung eines Menschenschlages,
der unmittelbar nach der Uberwindung der gr~Bten Anstren
gungen sich bemUhte, das Geleistete zu sichten, die Harte
seiner Taten vor sich selbst zu rechtfertigen und den
Blick auf neue Ziele zu werfen. 21
Hauptaufgabe desjenigen, der den Krieg Uberlebt, ist es also,
die EindrUcke und Erlebnisse zu verarbeiten, um anderen
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Situationen gewachsen zu seine

So entwickelt der kttmpfende

Mensch sich st~ndig weiter, immer auf sein Ideal zu.
wie er selbst einmal

geh~ert

Ahnlich,

wurde, wird er durch seine

Einsichten eine neue Generation hammern helfen.

Es entsteht

eine Spirale, deren hOchstes Ziel das Idealist.
Der Beginn dieser Spirale
Freiwilligen festlegen.

I~Bt

sich bei JUnger auf den

JUnger selbst gehOrt zu dieser

Gruppe • .
Wir hatten HOrs~e, Schulb~nke und Werktische verlas
sen und waren in den kurzen Ausbildungswochen zu einem
groBen KOrper zusammengeschmolzen. Aufgewachsen in
einem Zeitalter der Sicherheit, fUhlten wir alle die
Sehnsucht nach dem UngewOhnlichen, nach der groBen
Gefahr. Da hatte uns der Krieg gepackt wie ein
Rausch. In einem Regen von Blumen waren wir hinaus
gezogen, in einer trunkenen Stimmung von Rosen und
Blut. Der Krieg muBte es uns ja bringen, das GroBe,
Starke, Feierliche. Er schien uns m~nnliche Tat, ein
frOhliches SchUtzenfest auf blumigen, blutbetauten
Wiesen. ffKein schOnrer Tod ist auf der Welt..... Ach,
nur nicht zu Haus bleiben, nur mitmachen durfenS 22
Da der

k~pfende

Mensch, so wie ihn JUnger versteht, ein Ideal

ist, kann es, wenn Uberhaupt, nur von Wenigen erreicht werden.
Schon hier setzt eine Auslese ein.

Es sind bewuBt die Frei

willigen von denen JUnger hier spricht und nicht die groBe Masse
der Kriegsteilnehmer insgesamt.
Held geboren werden.

Nur aus ihrem Kreis kann der

Die anderen verrichten imKrieg nur ihre

Arbeit, wie sie es bis dahin auch getan haben. FUr sie ist der
Krieg kein Fest der Rosen und des Blutes, stumpfsinnig leben
sie vor sich hin und werden nach Kriegsende wieder nach Hause
zurUckkehren, ohne das Geschehene jemals zu begreifen.
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Noeh deutlieher wird diese elitttre Auffassung, wenn man
sien vergegenwttrtigt, was die jungen Freiwilligen verlassen.
IfH"rsttle, Sehulbttnke und Werktisehe".

Die Werktiseh... stehen

nieht von ungef!hr erst an letzter Stelle in der Aufzahlung.
Ohne Zweifel entstammten die meisten der Freiwilligen einem
begUterten Elternhaus, das ihnen Sehulbildung oder garStudium
erm"gliehen konnte.

Aber ebenso ohne Zweifel setzte sieh d,as

Gros der Kriegsteilnehmer nieht aus diesen Leuten zusammen.
Diese zahlen also in jedem Fall schon zur Elite, der Krieg
dient nur dazu, sie schneller an ihr Ziel gelangen zu lassen.
Betraehtet man den Krieg als den Beginn des Lebens, so
sind es die Freiwilligen, die der Obersehieht
Geburt angeh"ren.

gleiehs~~

dureh

Die anderen mttssen ihren Verdienst erst

unter Beweis stellen.

Erst dann haben aueh sie die

M~gliehkeit

auf die Ebene jener hinaufzusteigen.
Der Freiwillige will den Kampf und begierig wartet er
auf den Einsatz an der Front.

Er hat sieh nieht etwa aus

irgendweleher patriotiseher Geftthlsduselei gemeldet, sondern
urn an sieh selbst in der kriegerisehen Auseinandersetzung zu
erfahren, was Leben heiBt.
Wie das Kind in der Gesindekttehe, der Bauernbur
sehe im Sehreekenskabinett, so hoekten in ihren Kaser
nenstuben junge Freiwillige um einen alteren Jahr
gang gesehart, aus dessen Stimme noeh das Grauen des
Sehlaehtfeldes bebte. Wurden die Gesiehter aueh fahl,
die Augen dunkel, so war doeh kaum einer, der nieht
noeh brennender den Tag des Ausmarsehes ersehnte. Je
den trieb es der Gorgo ins Antlitz zu sZ,rren, moehte
aueh der Herzsehlag darttber verstummen.
Sie wissen, was sie erwartet. Aber das Grauen auf das sie sieh
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vorbereiten ist romantisch verbramt.

Es ist der Wunsch nach

dem anderen Leben, der sie eint, sie sind noch immer auf der
Suche nach dem AuBerordentlichen und hier nun, weitah von
aller bUrgerlichen Zivilisation und ihrer Fesseln entledigt,
hoffen sie, es endlich zu finden.
Wiederum wird deutlich, daB JUnger den Eintritt in den
Krieg als Eintritt in das Leben versteht.

uWie das Kind ••• ,

der Bauernbursche ••• " so harren die Freiwilligen der Dinge.
Noch ungebildet und unverbildet wie Kinder sind sie.
Bauernbursche erinnert an den dummen Tor.
fUr das Abenteuer.

Der

Sie sind bereit

Was sie bis jetzt erlebt haben, ist un

wichtig, es diente allein zur Vorbereitung auf das, was jetzt
kommt.

So ist es nur folgerichtig, wenn JUnger sp!ter ihre

ersten Gefechte als Taufe oder als Feuertaufe bezeichnet.
Als Freiwillige treten sie in das Leben ein, das in der
Feuertaufe sanktioniert wird.
werden

M~nner

Wenn der Krieg vorUber ist, so

dorthin zurUckkehren, wo Kinder auszogen.

Die Feuertaufel Da war die Luft so von Uberstr~men
der Mannlichkeit geladen daB'jeder Atemzug berauschte,
daB man h!tte weinen m~gen, ohne zu wissen warum. 0
M!nnerherzen, die das empfinden k~nnenl24
Der Krieg wird zum rein m!nnlichen Erlebnis abgestempelt.
Hier Machen M!nner wie JUnger ihre Grunderfahrung.

Alles

andere kann diesem Grunderlebnis gegenUber nur von unterge
ordneter Bedeutung sein.

Soldatentum, wie es JUnger sieht,

wird zum alleinigen Lebensinhalt.
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"Soldiery", to the neo-nationalist mind, is not a
necessity, but a religion; not a rampart of normal
life but its main content; not a condition, nor a
professionL but the determining prototype of
community. "5
Die Krone der

Sch~pfUng

ist der SturmtruppfUhrer

oder doch der Typ, der das Potential zum SturmfUhrer in sich
tr~gt.

Er ist das M!nnlichkeitsideal und dem einfachen

Soldaten weit Uberlegen.
Unter allen erregenden Momenten des Krieges ist
keiner so stark wie die Begegnung zweier StoBtruppcn
fUhrer zwischen den engen Lehmw!nden der Kampfstellung.
Da gibt es kein ZurUck und kein Erbarmen. Dasweia
jeder, der sie in ihrem Reich gesehen hat, die FUrsten
des Grabens mitden harten, entschlossenen Gesichtern,
tollkUhn, geschmeidig vor- und ZUIUckspringend,
mit scharfen, blutdUrstigen Augen, M!nner, die ihr
Stunde gewachsen waren und die kein Bericht nennt. 26
Der SturmfUhrer geht ganz ins Kriegswesen ein, der Graben wird
ihm zur Heimstatt, sein Reich.

Wiederum wird deutlich, wie

weit JUngers Bruch mit der AuBenwelt geht.

Das Regiment wird

zur Familie, der Graben zum Reich, der Krieger zum neuen
Menschen.

Er ignoriert das Nebeneinander verschiedener

Lebenselemente.

FUr ihn hat der Krieg, und was er beansprucht,

AusschlieBlichkeitscharakter und alles andereist demgegenUber
keiner Beachtung und Erw!hnung wert.
For JUnger, only the shock-troop type is a real soldier.
He utterly despises the citizen-soldier. Not even by his
death on the field of honor can he compensate for his
inferiority. The shock trooper belongs to a "diffe~ent
race", while nothing can make a hero of a civilian. O(

Dies also ist der Lauf der Spirale. von der Masse der Kriegs
teilnehmer. Uber die Freiwilligen zum SturmfUhrer.

Dem

SturmfUhrertyp wiederum obliegt es. das Kriegserlebnis wach
zuhalten und die neue Generation auf das Leben vorzubereiten.
Er wird zum Vorkampfer fUr die neue Rasse.
ger seine. eigentliche Aufgabe.
irgendein Land. irgendeine
zu erringen.

Darin sieht JUn

Ihm geht es nicht darum. fUr

Regierung Siege auf dem Schlachtfeld

DaB Uberhaupt Krieg gefUhrt wird ist das Ent

seheidende. denn Krieg ist die Geburtsstunde der neuen Rasse.
DIE NEUE HASSE
In seinem Buch Afrikanische Spiele sagt JUnger einmal von
einem Italienera

"Proletarier durch Geburt und Rasse. fUhlte

er sieh am wohlsten in der Abhangigkeit.,,28

Dies macht

wenigstens zum Teil deutlich. wie JUnger den Eegriff der Rasse
verstanden wissen will.

Es ist fUr ihnkein antrophologischer

Begriff. eher ein Eegriff aus der Soziologie.
Rasse ist etwas. das nicht erworben werden kann.
gleichsam angeboren und braucht nur die

M~glichkeit.

Es ist

sieh zu

entfal ten.
To them. the attempts of National Socialist racial
theorists to measure skulls and compare profiles and
cheekbones are a pedantic and belated tribu~9 to a
bygone era of antropological race doctrine.

Genauso wie JUnger erkennen muE. daB es im Krieg auch auf der
Gegenseite Manner gibt. muB er zugestehen. daB auch dort eine
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neue Rasse ihren Ausdruck finden kann.
man sich im Krieg bewtthrt hat.

Entscheidend ist, daB

Anspruch darauf, zur neuen

Rasse zu gehOren, hat in jedem Fall nur der Freiwillige.
FUr die anderen Kriegsteilnehmer ist es praktisch unmOglich,
jemals dazu gerechnet zu werden, es sei denn, sie bew!hrten
sich als Manner auf ganz auBerordentliche Weise.
sie der Elite nur zu Handlangerdiensten.

Sonst dienen

Jene sind weder

Mttnner noch Menschen und kOnnen genau wie Material verbraucht
und verschlissen werden.
~enig

1m Grunde befinden sie sich nur

Uber der Stufe desjenigen, der, aus welchen GrUnden auch

immer, Uberhaupt nicht am Krieg teilnimmt.

Dem bewegenden

Erlebnis des Krieges stehen sie unverstttndig gegenUber.
Der SturmtruppfUhrer auf der anderen Seite erf!hrt das
Leben in seiner ursprUnglichsten From.

Stttndig am Rand des

Todes jonglierend, sind seine Empfindungen und Sinne hellwach.
Da JUnger selbst durch Strebsamkeitund Zufall zu dieser Gruppe
zAhlt,

vermag er den Typ umso prttziser zu beschreiben.

Es war eine ganz neue Rasse, verkOrperte Energie mit
hOchster Wucht geladen. Geschmeidige, hagere, sehnige
KOrper, markante Gesichter, Augen in tausend Schrecken
unterm Helm versteinert. Sie waren tlberwinder,
eingestellt auf den Kampf in seiner gr!Blichsten Form.
Ihr Anlauf tlber zersplitterte Landschaften bedeutete
den letzten Triumph eines phantastiscmn Grausens.
Brachen ihre verwegenen Trupps in zerschlagene Stel
lungen ein, wo bleiche Gestalten ihnen mit ihren Augen
entgegenstarrten, so wurden ungeahnte Energien frei.
Jongleure des Todes, Meister des Sprengstoffes und der
Flamme, pr!chtige Raubtiere, schnell ten sie durch die
Gr~ben.
1m Augenblick der Begegnung waren sie der
Inbegriff des Kampfhaftesten, was die Welt tragen konnte,
die schttrfste Versammlung des KOrpers, der Intelligenz,
des Willens und der Sinne.JO
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1m Kampf kehrt der Mensch wieder zu dem ursprUnglichen, dem
tierischen Sein zurnck.

Alles, was er sich in Jahrtausenden

an Kultur und Zivilisation erworben hat, fttllt von ihm ab und
die eigentliche Kraft wird freigesetzt.
Um diesen Ausbruch zu mildern behttlt der Mensch seine
Intelligenz bei.

Er wird nicht zur brutalen Bestie, die durch

einen rohen Kraftakt alles nierderschlagt, was sich ihr in den
Weg stellt.

UrsprUngliche Energien werden freigesetzt, aber

sie werden doch standig durch Intelligenz und Willen kontrolliert.
Der Held der Jnngerschen Schriften ist kein brutaler Schlach
ter, ebensowenig wie der Kampf das bloBe Niedermetzeln des
Feindes ist, sondern es ist ein

Me~sch,

der standig Herr aller

seiner Fahigkeiten ist und der sie ausgewogen in Betrieb zu
setzen weiB.
H~hepunkt

cher Menschen.

des Kampfes ist der Zusammenprall zweier sol
Auch hier fragt JUnger nicht nach dem Ausgang

einer solchen Begegnung.

Dies ist zweitrangig.

ist, daB diese Begegnung nberhaupt stattfindet.

Entscheidend
Sie erscheint

gleichsam als ein Naturereignis, bei dem ungeahnte Gewalten
freiwerden, vor denen der unschuldige Beobachter sich nur
ehrfUrchtig verbeugen kann.

Es kommt ihm die Erkenntnis von

der Allgewalt des Kampfes.
JUnger jedoch kann es nicht bei dieser Feststellung
bewenden lassen.
zu suchen.

SchlieBlich war er ausgezogen, das Abenteuer

Wenn er dies im Kampf findet, so bedeutet das, daB

der Kampfer zugleich der Prototyp des Abenteurers ist.
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So wie zum ausgepr!gten Tanze Rasse erforderlich ist,
entspringt auch groEer Mut sehr scharfer Rasse. Wenn
breite Linien im Sturme zerbrachen, zersplitterte der
Kampf in kleine Haufen. Zu denen schloE sich alles was
Rasse hatte; der z!he Bauernbursche mit kantigem
Sch!del, der geschulte Arbeiter mit intelligentem
Gesicht, der Offizier, dem der Kampf seit Jahrhunderten
im Blute steckte, der Fahnenjunker~ dessen schmale H!nde
das Gewehr kaum schwingen konnten.Jl
Dies sind die gleichen Leute, die Ernst JUnger schon in der
Fremdenlegion vorgefunden hatte.

Ein scheinbar wild

zusammengewttrfelter Haufen, der dennoch durch Rasse geeint
ist.

Wie so oft bei der Erkl!rung von Bezeichnungen kommt

JUnger auch hier ins Fabulieren.

Er sagt nicht, was im Grunde

Rasse ausmacht, sondern wie sie sich auswirkt.

Zur Definition

des Begriffes genUgt ihm der ttkantige Schadel", das intelli
gente Gesicht und der Offizier, dem sein Beruf durch seine
Herkunft gleichsam in die Wiege gelegt worden ist.

Nur eines

wird dabei deutlich, n!.mlich daB er sich yom biologischen
Aspekt der Rasse weitgehend entfernt hat;

denn die oben

aufgefUhrten Merkmale sind keine Charakteristika des
Kaukasen oder sogar des Ariers, noch irgendeiner anderen Rasse.
Seiner Rasse haftet etwas Abenteuerliches an.
Ihre Umgebung war die mannlichste. Rohe Bretterw~nde,
durch Balken und grobrindige Stempel gestUtzt, mit
Gewehren behangen, B!nke und ein klobiger Tisch, eine
Flasche mit hineingesteckter Kerze. So mochten Trapper
in ihren Blockh~usern hausen oder die Kapit~e von ihren
Piratenschiffen in ihren Kajttten. So mochte in den
Tavernen des Vaganten Villon, so im Wilden Schweinskopf
zu Eastcheap toIle Urkraft sich vergeudet haben. Da
hockten sie im Engen, verwogene Brut, verwittert und
zerschlissen, mit Gesichtern wi~ geschliffene Klingen,
voll Sprung, Rasse und Energie. J2
.
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JUnger hatte sich zum Krieg gemeldet, um das Abenteuer zu
finden.

Zu oft schon war er ausgezogen und unverrichteter

Dinge wieder heimgekehrt.
Erfolg beschieden zu seine

Hier nun endlich scheint ihm
Es ist ein wilder Haufen Manner

deren Gemeinschaft er jahrelang geteilt hat.
sich endlich am Ziel seiner WUnsche sehen.
den Leser.

JUnger

k~nnte

Aber etwas

st~rt

JUnger sch!tzt zwar die Gegebenheiten richtig

ein, aber er schmUckt sie auf romantisch-abenteuerliche Art
aus.
Als Schuljunge hatte er sich zu den BUchern geflUchtet,
um dar Realit!t zu entkommen.

Hier ist er nun in der

die er sich selbst aufgebaut hat,
sich dar.

~ber

Realit~t,

wie armselig stellt sie

TrostloseStellungsgr!ben,deren Insassen durch

Jahre des Krieges gekennzeichnet sind.

JUnger verschweigt,

wie viele dieser verwitterten und zerschlissenen Gestalten
diesen Stempel durch den Rest ihres Lebens tragen mUssen, weil
sie an Leib oder Seele ernsthaft Schaden genommen haben.
Wahrscheinlich rechnet JUnger Gesundheit zu den Banalit!ten
des Lebens und es liegt weit unter seiner WUrde, sich damit
abzugeben.

Wieder flUchtet er sich in eine Traumwelt.

Er

kann sich die H!Blichkeit und die Absurdit!t einer solchen
Existenz nicht eingestehen und versucht, sie darum mit den
begehrenswertesten Attributen auszuschmUcken.

Seine Elite

sind keine Menschen mehr, es sind nur noch Lebewesen, deren
taglicher Kampf urns Uberleben sie maBlos
ihre ganze Kraft nur mehr darauf verwenden
Morgen noch zu erleben.

ersch~pft
k~nnen

hat, die

den n!chsten
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Dieser Zustand ist nicht nur im Krieg zu finden.
gab ihn auch bei den Arbeitern
Revolution, es gibt ihn in

w~hrend

unz~hligen

Es

der industriellen
GroBstadten noch heute.

Der Unterschied liegt darin, daB jene Menschen eigentum
licherweise

nie oder selten als Helden gefeiert wurden.

Aber

wie so viele vor und nach ihm, macht JUnger aus der Not eine
Tugend •. Etwas anderes kommt ihm dabei zustatten.

Er kann

sich immer darauf berufen, daB die, die es anders wissen ja
nicht dabei gewesen sind, es also auch gar nicht aus eige
ner Anschauung und folglich richtig beurteilen

k~nnen.

JUngers Rasse unterscheidet sich aber nicht nur durch
ihr abenteuerliches Gebahren und ihr verwegenes Aussehen,
sondern sie hat auch ihre eigene Sprache.
Ihre Sprache war kurz, von Schlagw~rtern beherrscht,
zerhackt und zerrissen wie die Feuerst~Be ihrer
Naschinengewehre, die worte gepragt und voll Erdkraft.
Uberall wo Manner im UrsprUnglichen sich finden,
entstehen solche Sprachen.~
Wie so oft, operiert JUnger auch hier mit Halbwahrheiten.
Selbstverstandlich hat seine Rasse in den Jahren des
Grabenkampfes eine eigene Sprache entwickelt.

Aber auch dies

ist nicht etwas, was seiner Rasse eigentUmlich ist, sondern
laBt sich bei jeder abgeschlossenen Gruppe finden.
und Jugendliche sprechen ihre eigene Sprache.
wird anders sprechen als ein GroBgrundbesitzer.

Ein

Kinder
Tagel~hner

Oft genug

geht dieser Unterschied so weit, daB eine gemeinsame
Kommunikationsbasis

unm~glich

wird.

Aber Sprache ist nur Aus
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druck, nicht Sinn.

Zwangsl~ufig

wird jede Gruppe das zum Aus

druck bringen, was ihr am vordergrUndigsten

erschein~

Sie

schafft sich ihre eigene Sprache, gepr!gt durch die TTmgebung
in der sie wurzelt. Sprache ist Ausdruck des Menschen, sie
wird durch ihn geschaffen, aber nur soweit, wie der Mensch
selbst durch seine Umgebung geschaffen wird.
Bedeutsam ist, daB beim·Zusammenkommen der verschiedenen
Gruppen kein Austausch der Sprache stattfindet, oder zumindest
von JUnger nicht erw!hnt wird, sondern daB wiederum jede
Gruppe, oder hier doch wenigstens die neue Rasse, ihre eigene,
neue Sprache formt.
Das Menschenbild in seiner Kriegsdarstellung war
begrenzt auf die Wiedergabe des !tuBeren Verhaltens
und des Seelenzustandes des Landsknechts. Von der
groBen Bedeutung des Krieges fUr den bUrgerlichen
Intellektuellen, die im Zusammentreffen mit Angeh~
rigen anderer gesellschaftlicher Klassen:lnd Schich
ten, im Kennenlernen ihrer Lebensart und Denkweise
lag - sie spielt eine bedeutende Rolle in anderen
literarischen Darsteiluogen des Krieges - ist bei
JUnger nichts spurbar.J~
Das, was fUr andere Kriegsteilnehmer oft das einzige positive
Erlebnis im Krieg war, enth!tlt fUr JUnger keinerlei Bedeutung.
Krieg heiBt fUr ihn das Erzeugen einer neuen Rasse und nicht
das Zusammenkommen vieler bestehender.
Auch hier best!tigt er selbst die Worte vom Krieg als
dem vater aller Dinge. Die

S~hne

eben jenes Vaters Machen die

neue Rasse aus.
Wenn ich beobachte, wie sie ge~sdUbS Gassen in
den Drahtverhau schneiden, Sturmstufen graben, Leucht
uhren vergleichen, nach den Gestirnen die Nordrichtung
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bestimmen, dann Uberkommt mich die Erkenntnisl Das
ist der neue Mensch, der Sturmpionier, die Auslese
butteleuropas, Eine ganz neue Rasse, klug, stark und
willensvoll. Was hier jm Karnpfe als Erscheinung sich
offenbart, wird morgen die Achse sein, urn die das
Leben schneller und schneller schwirrt.J-5
JUnger wiederholt hier zum Teil auf den Wortlaut genau, was
er im Vorwort zum Krieg schlechthin gesagt hat.

Deutlich

wird dabei, daB Person oder AusfUhrender und Sache selbst
immer mehr ineinander Ubergehen und sich schlieBlich nicht
mehr unterscheiden und trennen lassen.
Wieder ist JUngers Beschreibung der Rasse nur vage, was
die rein auBerliche oder erfaBbare Erscheinung angeht.

Es

laBt sich daraus schlie Ben, daB JUnger weder dem Aussehen,
noch dem Intellekt und Geistigen seiner Rasse groBe Bedeutung
beimiBt.

Was ihr innewoht, und was auch immer wieder hervor

gehoben wird, ist ihr besonderes VerMU tnis zum UrsprUnglichen
und zu den eigentlichen Kraften.
Die Angeh~rigen dieser neuen Rasse ermangeln der Bildung
ebenso wie der Individualit!t, der Freiheit ebenso wie
der Religion, und auch Ideen, fUr die zu karnpfen sich
lohnte, sind in ihrem Herzen nur sp!rlich anwesend.
Dagegen ist das Element in ihnen zu prachtvollem Wuchs
gediehen, im Blutdurst, in der abenteuerlichen
UnbekUmmertheit um den Tod, in der bedenkenlosenJ
Vitali tat und in der kraftigen N!he zum Schmerz•.6
Mit seiner Verbundenheit zum Elem:entaren wird der neue Mensch
der Sph!re der Realitaten entzogen.

Nur wer selbst das Ur

Sein erfahren hat, kann Uber den Menschen ein Urteil abgeben,
ja nur der kann ihn im Grunde eigentlich verstehen.
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Der BUrger steht dem neuen Menschen
gegenUberwie dem Krieg selbst.
noch, Verstandnis

ebensounverst~ndig

Allenfalls bemUht er sich

fUr das Geschehen aufzubringen, aber das

eigentliche Kriegserlebnis vollzieht sich auBerhalb seines
Erfahrungsbereichs.

Nur die neue Rasse ist vollauf fahig das

innere Erlebnis zu haben.

Das ist der wahre Zusammenhang

zwischen ihren einzelnen Gliedern.

Aus dieser Haltung heraus

kann JUnger auch den Anspruch ableiten, daB nur bestimmte
Dichter das Recht haben Uber den Krieg zu schreiben.

"Wer

darf yom Krieg reden, der nicht in unserem Ringe stand?"3?
JUnger Macht es im Verlauf seiner KriegsbUcher nur zu klar,
daB der neue Mensch allein die

Bere~htigung

dazu tragt, denn

er allein weiB um die ungeheuerlichen Vorgange, die sich hier
vollziehen.
Der wahre Krieger sieht im Krieg nicht so sehr das Unge
w~hnliche,

als viel mehr das Normale.

Wohl kann er sich auf

eine perverse Art und Weise an Dingen erfreuen, die jedem
anderen einen Schauer des Grauens den RUcken hinunter jagen
wUrden.

Es ist dies aber nicht so sehr'eine Freude an dem

Ungew~hnlichen,

als Freude am Leben schlechthin.

Denn Krieg

wird ja fUr ihn zum Normalzustand und wird schlieBlich als das
reinste Leben angesehen.
Auch JUngers Krieg findet wie der anderer Schriftsteller
auf einer realen Ebene statt.

Aber das ist fUr' den wahren HeI

den nicht das, was den Krieg eigentlich ausmacht.

Was sonst

leicht als den Krieg besonders charakterisierend dargestellt
wird, erhalt hier ganz gew6hnlichen, beilaufigen Charakter.
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"Du Karl, du hast doch schon Gefechte mitgemacht.
Wie ist cenn das eigentlich, wenn man so die Kugeln
pfeifen h~rt?tf - "Das? - Nichts Besonderes - das
klingt am besten, wenn mans in den Schm~kern liest.
lch habe noch nie 'na Kugel pfeifen geh~rt; die
Kerle haben alle gute Gewehre, da gibts bloB'n Knall.·';D
Es ist fUr JUnger ganz selbstverstandlich, daB Krieg
kein Massenerlebnis sein kann, selbst wenn Unzahlige direkt
oder indirekt daran beteiligt sind.

Denn Ziel des Krieges ist

es, den Menschen zu .formen" der fUr den wei teren Verlauf der
Geschichte verantwortlich ist.
schehen.

Das kannn nie in der Masse ge

Immer werden dazu FUhrer notwendig sein und die neu

en FUhrer werden hier herangebildet.
GewiB waren es nur wenige Erlesene, in denen so ge
drangt der Krieg sich ballte, doch wird der Geist
einer Zeit ja immer nur von Einzelnen getragen. J9
Sicher hat JUnger mit dieser Feststellung recht, aber es ist
interessant zu verfolgen, warum er gerade seine Elite dazu pra
destiniert, diese Aufgabe zu Ubernehmen. Seine Rasse ist eben
nicht nur eine spezielle Gruppe, die sich im Krieg herausge
bildet hat und die bei Kriegsende wieder in Vergessenheit ge
raten wird.

Sondern sie war zu weit

H~herem

ist nur die entscheidende Entwicklungsstufe.

erlesen, und Krieg
Es ist der Zeit

punkt, an dem der Mensch der Elite seine Bew!lhrungsprobe able
gen muB.

Es ist dies keine Auffassung, die JUnger allein

eigentUmlich ist.

Schon oft wurde Krieg als ein Erlebnis be

trachtet, das die Spreu yom Wei zen sondert.

Allein die Beharr

lichkeit mit der JUnger seine Auffassung vertritt, macht sie
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so

ungew~hn1ich.

Auch dies hat wiederum zur Folge, daB sich

die Zahl derer, die sich als
des Krieges

M~nner

stromlinienf~rmig

qualifizieren, im Verlauf

verjUngt. "1m Laufe von vier Jah

ren schmolz das Feuer ein immer reineres, ein immer kUhneres
Kriegertum heraus.,,40

Da nach JUngers Meinung hier eine posi

tive Auswahl erfolgt, bleibt, sofern der Krieg nur lange genug
dauert, am SchluB nur wirklich der Beste Ubrig. Was JUnger so
stark als Gesetz des Krieges feiert, ist jedoch nichts weiter,
als primitivster Darwinismus.
Bei JUnger Uberlebt weder der, der durch reine
kraft der

St~rkste

K~rper

ist, noch der, der sich durch einen beson

ders scharfen Intellekt auszeichnet.

Sein neuer Mensch greift

vielmehr wei t in die UrsprUnge der Zivilisation zurUck.

Nux'

wer sich den Urtrieben verbunden sieht, nur wer die Kraft des
Elementaren in sich walten

l~Bt,

kann Mitglied der neuen Rasse

werden.
KAfJIERADEN
Weite Teile seines Werkes widmet
schreibung seiner Kameraden.

~rnst

JUnger der Be

Der Kamerad ist nicht nur jemand,

der zufallig in der gleichen Stellung mit ihm am Krieg teil
nimmt, sondern es ist jemand, der JUngers Idealbild des fflen
schen am ehesten entspricht.

JUnger ist sich darUber bewuBt,

welch wichtigen Teil diese Gemeinschaft innerhalb eines Krieges
einnimmt.

Ohne den Kamerad, nur auf sich allein und die Tech

nik der Kriegsmaschinerie angewiesen, wUrde selbst der Beste
unter ihnen nur schwerlich Uberleben.

Zwar

k~nnte

er das
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Abenteuer physisch vielleicht bestehen, aber seelisch wUrde
er.langsam zugrunde gerichtet.
ihm Halt und Starke.

Erst die Gemeinschaft gibt

Sie wird zum Familienersatz.

Einer

seits beschUtzt sie ihn, andererseits kann das Individumm voll
kommen in ihrerAnonymit!t untertauchen.

Allerdings !hnelt sie

weniger der Familie in unserem.heutigen Sinne, als einer mittel
alterlichen lamilia.

Daher ist es verst!ndlich, daB JUnger

.auch Mitglieder einbeziehen kann, zudenen er sonst jede Ver
bindung ablehnen warde.
Kameradschaft verbindet ihn mit seinem Burschen ebenso
wie mit Offizieren.
Innerhalb der strengen Zucht des Heeres, die alles
umspannte, hat der lebendige Volkszusammenhang zwei
GrUndformen ausgepr!gt, die Kameradschaft von Mann
zu Mann und die Bindungt Ftthrertum und Gefolgschaft. 41
Beides war zum Uberleben notwendig.

Es ist selbstverstand

lich, daB die Kameradschaft von Mann zu Mann sich in erster
Linie innerhalb der einzelnen sozialen St!nde, die das Heer
aus dem bUrgerlichen Dasein Ubernommen hatte, fortsetzte.
Der Offizier fand zu Offizier, der einfache Soldat zum ein
fachen Soldaten.

Die andere Form der Kameradschaft ging

Uber diese Grenzen hinweg, der einfache Soldat drttckte seine
ZugehOrigkeit zum Offizier damit aus.

Sicher mOgen sich die

Grenzen zeitweise verwischt haben, aber grunds!tzlich bestand
diese Haltung w!hrend des ganzen Krieges.
JUnger selbst beschreibt dieses feudalistisch anmutende
verh!ltnis immer wieder, besonders, wenn er auf seinen
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eigenen Burschen zu sprechen kommt.
Er besaB nicht, wie etwa Haller, Sinn fUr das
Abenteuer, aber er folgte mir im Gefecht wie einer
der al~en Lehnsleute nach, und er sah sein Amt in
der Sorge fUr meine Person. Lang nach dem Krieg
bat er mich urn ein Bild, tldamit er seinen Enkeln
von seinem Leutnant erzb.hlen kHnne tt • Ich verdanke
ihm einen Einblick in die ruhenden Mb.chte, wie sie
das Yolk in de Gestalt des Landwehrmannes zum
Kampfe stellt.
.

4Z

Wieder wird deutlich, daB JUnger hier nicht die Gelegeruleit
ergreift, Dinge kennenzulernen, die ihm normalerweise nicht
zugb.nglich wt!ren.

FUr das frUhere Leben seines Burschen hat

er keine Verwendung;
nicht statt.
Mt:lchte

lt

die soziale Auseinmnersetzung findet

Ihm genUgt es, einen Einblick in die "ruhenden

zu werfen, was auch immer er darunter verstehen mag,

und im Ubrigen alles beim alten zu belassen.
Seine Kameradschaft dem Burschen gegenUber genUgt sich
darin, mit einer natUrlichen Selbstverstt:lndlichkeit dessen
Hllfsleistungen anzunehmen.
Oft genug, wenn die Verpflegung knapp wurde, fand ich
auf meinem Tisch ein StUck Butter vor yon einem Mann aus
der Kompanie, der nicht R;nanntsein wollte und der doch
unschwer zu erraten war.~~
Wahrscheinlich bis in die Seele gertthrt nahm JUnger diese
Liebesbezeugung an, anstatt dem guten Mann seine Butter zu
belassen.

Es dUrfte unschwer zu erraten sein, daB es fUr

seinen Burschen weit schwieriger war, krt:lftigende Nahrung zu
erhalten, als fUr den Offizier JUnger.
sich keine Gedanken.

Aber darUber Macht er
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GewiB ist auch dem Burschen vorzuwerfen, daB er seine
untergebene und unterwUrfige Haltung auch dann noch beibehalt,
wenn dazu kein f:1uBerer Zwang mehr besteht.

Aber es r.f:1tte wohl

JUnger obgelegen, diese Einstellung zu korrigieren und ihr Ver
haltnis in normale, zwischenmenschliche Beziehungen zu leiten.
Das jedoch
H~hen

h~tte

bedeutet, daB er von seinen ruhmgeschwf:1ngerten

zur Ebene des einfachen Mannes herabsteigen mUBte, und

eben dazu ist JUnger nicht in der Lage.

So If:1Bt er sich

lieber weiter bedienen und stellt seine eigenen Theorien Uber
das niedersf:1chsische Wesen auf.
Mein Bursche, der treue Knigge, war trotz allem Zureden
nicht zu bewegen, sein Nachtlager im warmen Wohnzimmer
aufzuschlagen, sondern wollte durchaus in der kalten
KUche schlafen - ein bezeichnender n~g fUr die unseren
Niedersachsen eigene ZurUckhaltung•.
Woher leitet JUnger die Berechtigung ab, hier mit Begriffen
wie "unsere Niedersachsen" zu operieren?
Seine Kameradschaft ist kein gesundes Verhf:1ltnis zwischen

zwei Menschen.

Es

~nelt

vielmehr einem Herr-Knecht-Verhf:1ltnis.

Der Bursche ist vollkommen in seiner Gewalt, und

k~nnte

sich

aus dem Verh!ltnis selbst dann nicht befreien, wenn er es
wollte.

Es mag sogar sein, daB sich der Bursche des

UnnatUrlichen seiner eigenen Haltung gar nicht bewuBt ist.
JUnger jedoch weiB genau, mit was fUr einer Situation er es
zu tun hat, aber es erwachsen ihm daraus keinerlei moralische
und ethische Zweifel, im Gegenteil erhebt er gerade das
UnnatUrliche zum Selbstverstf:1ndlichen.
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Hier fand ich auch Meinen Burschen - ein neuer Beweis
fUr \'linkes Zuverlttssigkeit. Er war, nachdem er mich aus
den Augen verloren hatte, am Bahndamm verwundet worden.
Bevor er sich ins Lazarett und von dart auf seinen
westfttlischen Hof begab, ruhte er nicht eher, als bis er
die ihm anvertrauten Sachen in meinem Htlnden wuBte.
Daran erkannte ich ihn; er war weniger mein Bursche als
mein ttlterer Kamerad. 45
Mit einer Selbstaufgabe, die an Stupiditat grenzt, wertet der
Bursche noch im Augenblick der Verwundung die materiellen
Dinge seines Herrn

h~her

als seine eigene Gesundheit.

Alles

was ihm JUnger dafUr zu bieten hat, ist die zweifelhafte
Auszeichnung mehr sein Kamerad als sein Vorgesetzter zu seine
Wann immer JUnger von seinem Burschen spricht, wird deut
lich, daB ihr Verhttltnis recht einseitig ist.

An keiner

Stelle wird die Butter erwahnt,' die sich JUnger fUr seinen
Burschen yom

r~nde

abspart.

Das Verhttltnis, das nichts weiter

als Ausnutzung des Untergebenen durch den

H~hergestellten

wird zur Abmilderung als Kameradschaft geschildert.
gesamter Haltung weniger privilegierten

ist,

Aus JUngers

Bev~lkerungsschichten

gegenUber, kann allerdings gar nichts anderes folgern.

Dennoch

ist es erstaunlich, mit welcher Unverfrorenheit er vermag,
diesem Verhttltnis den Mantel der Kameradschaft umzuhtlngen.
Schon der JUnger der Fremdenlegion ist sich der Kraft der
Kameradschaft bewuBt.

1m Kameraden sieht JUnger einen Menschen,

der ihm selbst Gesellschaft und innere Starke verleiht.
Mit einem lebhaften GefUhl der Freude begrtlBte ich
die Aussicht auf Kameradschaft, die sich so unerwartet
bot. An der warme mit der mir das Blut zu Herzen
schaB, merkte ich, daB ich, mehr als ich ahnte, nach
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meiner heimlichen Wande~gng der Gesellschaft eines
Menschen bedttrftig war.
War das Verhaltnis zwischen Offizier und Bursche eines, das
zwei Ebenen einschloB, der sozial HHohergestellte gegenttber
dem Abhangigen, so ist hier der Begriff der Kameradschaft auf
ein Verhaltnis zwischen zwei gleichgestellten Menschen zu
beziehen.

Dabei braucht es nun durchaus nicht ein Verhaltnis

von Offizier zu Offizier zu seine

Entscheidend ist vielrnehr,

daB derKamerad ebenso wie JUnger zur Gruppe des neuen
'Menschen zu z!.hlen ist.
Der Bursche als Kamerad ist Mitglied der familia, aber
wenn JUnger von dem anderen Kameraden spricht, so wird dieser
Begriff plHtzlich eingeengt und kommt unserer heutigen
Auffassung von Familie viel n!.her.
Der Schlaf war schwer und beklommen; die in der
undurchdringlichen Dunkelheit rings urns das Haus
niederfallenden Brisanzgeschosse riefen inmitten der
toten Landschaft ein unsagliches GefUhlt der Einsamkeit
und Verlassenheit hervor. Ich schmiegte mich unwillktt~
lich an einen Mann der neben mir auf der Pritsche lag. 7
Auch hier nutzt Jttnger letztlich nur wieder einen anderen
Menschen aus, aber zugleich ist es trHstlich zu erfahre'n, daB
JUnger noch so menschliche Regungen wie Einsamkeit und
Verlassenheit hat.

Er schrniegt sich an diesen Mann, wie

vielleicht ein Kind zur

~rutter

drangen mag.

Der Kamerad gibt

ihm ein Geftthl der Geborgenheit und der Sicherheit.

Frtther

hatten ihm Elternhaus und Schule diese Sicherheit gegeben.
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Gerade daraus hatte er ausbrechen wollen, weil ihm diese Welt
zu bUrgerlich erschien. Aber als er dann wirklich den Bruch
zu vollziehen versucht, nimmt er die Sicherheit ebenco mit sich
wie sein eli tares Denken und seine sozialen MaBstabe.

Der Hin

tergrund hat sich geandert. aber JUnger vermag nicht, sich den
Gegebenheiten anzupassen.

Er projiziert nur seine frUheren

MaBstabe in eine neue Welt hinein.
lm Verband mit seinen Kameraden fUhlt er sich stark ge
nug, den Krieg zu Uberleben.
Ab und zu, beim Schein einer Leuchtkugel, sah ich
Stahlhelm an Stahlhelm, Klinge an Klinge blinken und"
wurde von einem GefUhl der Unverletzbarkeit erfukst.
Wir konnten zermalmt, aber nicht besiegt werden.
JUnger erkennt, daB er als Einzelner praktisch unbedeutend ist.
WUrde er

get~tet,

so ware sein Ansehen vielleicht bei ein paar

Kameraden, die ihn besonders gut kannten noch einige Zeit wach
gehalten, ehe auch das allmahlich verschwindet. Geht jedoch
ein ganzes Regiment unter, so wird das in die Geschichte ein
gehen, und in Jahrhunderten vielleicht noch werden die Annalen
davon berichten.
Kameradschaft ist fUr ihn in erster Linie Zuverlassigkeit.
Er braucht das Geftthl sich ganz jemandem anvertrauen zu

k~nnen.

wahrend dieser Tage lernte ich die Manner schatzen,
mit denen ich noch zwei Kampf jahre verbringen sollte.
• • • Dabei kam es fUr die Mannschaft eigentlich immer
nur darauf an, wenige Schritte zu tun, namlich jene
kurze Spanne zu Uberwinden, die den Postenstand von
den Stolleneingangen trennt. Diese Schritte aber
waren w~hrend der Sekunde der h~chsten Feuersteigerung
zu tun, die den Angriff vorbereitet und die nur gefUhls
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m!Big zu erfassen ist. Die dunkle Welle, die in diesen
Nttchten httufig und ohne daB ein Befehl m~glich gewesen
wttre, durch das wUtende Feuer hinter den Brustwehren
flutete, blieb mir im Hprzen als ~ln verborgenes Gleich
nis menschlicher Zuverlttssigkeit.~
So ungern"Jttnger dies zugeben mag - er ist kein stttr
merischer Abenteurer, der die Welt allein erobern

m~chte.

Er

bedarf der Gesellschaft und der Hilfe anderer im Krieg genauso
wie im Frieden.

Seine Umgebung hat sich verttndert, die Inten

sitttt des Lebens ist gestiegen, aber das Problem ist das glei
che geblieben.

Dabei ist es fttr JUnger unwesentlich, von wem

ihm diese Hilfe zuteil wird, Eltern,

oder Kameraden

Wanderv~geln

im Krieg.
Es ist auffallend, daB er sich in vier Kriegsjahren
nicht enger an einen anderen Menschen anschloB.

Aber nur

selten wird ttberhaupt bei einem Kameraden der Name

erw~hnt.

Der einzelne Kamerad ist fUr ihn nicht so wichtig

wie die

Existenz des Typus des Kameraden.

Es besteht keine

liche Bindung fttr ihn zum Kameraden.
vielmehr das Ziel.
ersetzbar.

pers~n

Was sie verbindet ist

Der Kamerad selbst ist auswechselbar und

Wichtig ist nur, daB er Uberhaupt da ist.

Der

Einzige, der dabei eine Ausnahme darstellt, ist sein Bruder
Ernst.

Ansonsten interessiert ihn der Mensch im anderen

Kameraden herzlich wenig.
sich vereinigen

k~nnen,

Wichtig ist nur, daB die Kameraden

um gefestigter auf ihr Ziel hinzuarbeiten.

"Wir sind Kameraden wie nur Soldaten es sein

k~nnen,

durch Tat,

Blut und Gesinnung zu einem K~rper und einem Willen verwachsen.'O
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JUnger vermag nicht zu erkennen, daB dies eine kUnstliche
Gemeinschaft ist, die ihren einzigen Zusammenhalt aus der
Tatsache des Krieges erfl:1hrt.

Eliminiert man den Krieg, so

wird auch die Gemeinschaft wie ein lebloses Ding ausein
anderfallen.
So hat diese Gemeinschaft im Grunde viel weniger Kraft
als diejenigen, denen er ursprUnglich zu entrinnen suchte.
Elternhaus und Schule waren natUrlich gewachsen und hatten sich
langsam zu dem entwickelt, was sie sind.

JUnger wird erkennen

mUssen, daB seine Gemeinschaft, in der er sich so sicher ge
glaubt hat, den Krieg selbst kaum Uberleben wird.

Die Kamerad

schaft ist nichts weiter als die Hoffnung auf ein biBchen
Sicherheit.
FEIND
JUnger hat sich schon frUh im westlichen Ausland einen
Namen gemacht.

Seine Kriegsberichte wurden 1929 ins Englische

Ubersetzt, erreichten auch dort hohe Auflagenzahlen und
erfreuten sich groBer Beliebtheit.

Al~

seine BUcher 1945 in

der britischen Besatzungszone in Deutschland verboten waren,
wurden sie in London gedruckt und verbreitet.
fUr diese

popularit~t

herk~mmlichen

tnt ein Grund

mag die Tatsache sein, daB JUnger von der

Darstellungsweise des Feindes erheblich

abweicht.

Seine Kriegswerke zeichnen kein schwarz-weiB Bild mit dem
Feind auf der einen, dem deutschen Heer auf der anderen Seite.
Das war auch gar nicht JUngers Anliegen.

Ihm geht"es darum,
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den neuen Menschen und seine Entwicklung aufzuzeigen.

Wohl

Ubt er am Gegner Kritik, aber nur dort und in der Weise, wie
er sie auch auf Soldaten des eigenen Heeres
1st.

anzuwende~

bereit

GleichermaBen zeigt er die Verbundenheit mit dem Feind

an verschiedenen Stellen und erwahnt mehrmals die Gemeinsamkeiten
selner Manner und die des Gegners.
Der wertfreie Blick erfaBt die Gegner in ihrem
gemeinsamen, aber unbewuBten, leidenschaftlichen und
todbringenden Dienst am Kommenden, das sie durch
ihren Kampf verwirklichen helfen. Diese unbewuBte
Gemeinsamkeit im Opfer des Kampfes ist die tiefe
BrUderlickheit des Lebens, von der JUnger zuweilen
spricht.51
JUnger sah im Gegner keine hinterh!ltige Bestie, die unter
allen Umstanden beseitigt werden muBte.

Durch die Kriegs

situation bedingt, ist er zwar bereit, den Feind umzubringen,
aber er erwartet auch von ihm nichts anderes vnd erkennt dies
als ein Gesetz des Krieges an, dessen Logik ttber alle Zweifel
erhaben ist.
lch war im Krieg immer bestrebt, den Gegner ohne HaB
zu betrachten und ihn als Mann seinem Mute entsprechend
zu schtttzen. lch bemtthte mich, ihn im Kampf aufzusuchen,
urn ihn zu t~ten und erwartete auch von ihm nichts anderes.
Niemals aber habe ich niedrig von ihm gedacht. Wenn mir
spater Gefangene in die Hande fielen, ftthlte ich mich
fUr ihre Sicherheit verantwortlich. und suchte fUr sie zu
tun, was in meinen Krttften stand.52
Sein Verh!ltnis zum Gegner ist nicht durch Emotionen beschwert
und verzerrt.

Rein verstandesmttBig erkennt er ihn als Mann an,

der gleich ihm seine Pflicht tut.

Es ist deutlich, daB JUnger

seine Pflicht nicht als einen Dienst am Vaterland erkennt.

Zu derart gefUhlsgeschw!ngerten Uberlegungen wttrde er sich nie
herablassen.

Er betrachtet sie als einen Dienst fUr den

Krieg, in dessen totaler Perspektive Seiten und Nationalitaten
unwichtig sind.
JUnger sucht die Auseinandersetzung mit dem Feind.

FUr

ihn ist der Kampf nicht.so sehr eine Frage des Uberlebens, son
dern eine Frage nach der Macht des Starkeren.

uAuch hier hatten

wir wieder wie Uberall wo wir Englnndern begegneten, den er
freulichen Eindruck kUhner Mnnnlichkeit ... 5~
stehen

m~tten

Alle K!1mfenden

in der Evolution aus der nur der Stnrkste sieg

reich hervortreten kann.

JUnger braucht die Auseinandersetzung

mit dem Gegner, um seine eigene Starke bestatigt zu sehen. Da
I11berhinaus glaubt er, daBeine stetig wiederkehrende krie
gerische Auseinandersetzung den einzelnen
bringen kann.

Zu leicht, befUrchtet er,

V~lkern

k~nnten

nur Cutes
sie sonst in

stumpfe Tragheit versinken, aus dersie nur schwer wieder zu
befreien waren.

Nur solange sie sich in nuBerster physischer

und psychischer Anstrengung verhalten, gelingt es ihnen, ihre
Sinne wachzuhalten und zu scharfen.
Was wnren wir ohne diese verwegene und rUcksichts
lose Nachbarschaft, die uns alle fUnfzig Jahre den
Host von den Klingen fegt? Europa als Flachland,
grUn und beweidet.. soviel gutmUtige Tiere darauf
als irgend fressen k~nnen. Solange germanisches
und gallisches Blut durch Herzen und H.i~ne kreist,
wird dieser Kelch an uns vorUbergehen,)4
So gesehen stellt die eigentliche Auseinandersetzung schon
fast einen Anti-Klimax dar.

Sie ist zwar notwendige Folge,

aber im Grunde sanktioniert sie nur, was sich lnngst voll
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zogen hat.

Dar ,Feind ist ihm nur Mittel zum Zweek, denn an

ihm kann er ~ffentlieh seine tlberlegenheit beweissen.
Da JUnger ihn braueht, kann er den Feind aueh gar nieht
hassen.

Seine Haltung entspringt nieht einer

pl~tzlieh

aufkeimenden Ivlensehenliebe, sondern der Erkenntnis, daB er fUr
ihn ebenso bedeutsam ist, wie die eigenen Kameraden.

Daher

muten aueh seine wiederholten Beteuerungen jeglieher Abwesenheit
eines emotionellen Engagements fast naiv an.
Tatsaehlieh, ieh liege in einem Bett, in einem
vorzUgliehen Bett sogar. Das verstehen sie, die
Franzosen. Sind Uberhaupt LebenskUnstler. Eigentlieh
reeht gef!llige Leute. Ieh hasse sie nieht.55
JUnger ist

~er

Pazifist in den eigenen Reihen mehr zuwider,

als der Krieger in den Reihen des Gegners.
DaB man den Gegner aehten kann und ihn trotzdem bekampfen,
nicht als Nlensehen sondern als reines Prinzip, daB man fUr
eine Idee einstehen kann mit allen 1utteln des Geistes und
der Gewalt bis zum Flammenwurf und zum Gasangriff, das
werden sie nie verstehen. DarUber kann man sieh nur mit
Mannern unterhalten. Man tOtet als denkender Mensch
nicht ohne weiteres. Je mehr man sien dem Leben dureh
Muskel, Herz und Hirn verbunden~uhlt, desto hOhere
Aehtung empfindet man vor ihm.5
JUnger vergiBt hier, daB sterben fUr ihn nur leben bis zur
auBersten Konsequenz heiBt.

Der Tod ist kein abgetrenntes

Ereignis, das naeh dem Leben kommt, sondern der

H~hepunkt

Lebens Uberhaupt, ist integrierter Bestandteil dessen.

des

Er

bekaIDpft aueh den Gegner nieht als Prinzip, sondern der Gegner
ist ebenso Teil des Prinzips wie er selbst.

Der Sieg Uber den

Gegner ist fUr ihn gleiehbedeutend mit der eigenen SelbstUber
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windung.
JUnger sucht den Kampf.

Wo ihm dieser versagt wird, hat

er fUr den Feind nicht mehr Verwendung als fUr Leute der
eigenen Seite, die seinem Ideal des Kriegers nicht entsprechen
klSnnen oder wollen.
Vor dem Abschnitt des ersten Zuges erschienen bei
Einbruch der Dunke1heit zwei englische Essenholer, die
sich verlaufen hatten. Sie n~herten sich mit groBer
GemUtlichkeit, der eine hielt ein rundes EBgef~B, der
andere einen langen Kessel voll Tee in der Hand.
Beide wurden auf kUrzeste Entfernung niedergeschossen,
der eine schlug mit dem Oberk~rper in den Hohlweg,
wahrend seine Beine auf der B~schung liegenblieben.
Gefangene zu Machen war in diesem Inferno kaum m~glich,
und wie h~tte man sie durch die Sperrfeuerzone bringen
sol1en?57
Obwohl hier versucht wird das ErschieBen der beiden Englander
aus der Situation heraus zu rechtfertigen oder doch
zumindest zu

erkl~re~,

scheint fast so etwas wie

in JUngers Stimme zu liegen.

Der Tod dieser

Entt~uschung

M~nner

mutet

gleichsam als gerechte Strafe dafUr an, daB sie so unkriege
risch auftreten.
mit solchen

Ein JUngerscher

Banalit~ten

K~pfer

gibt sich nicht

wie Essenholen ab, er

verl~uft

sich

auch nicht, und statt GemUtlichkeit legt er Mut an den Tag.
Hier wird der

unpers~nliche

JUnger fast emotionell.

Solange

es urn das Prinzip einer Sache geht, ist er von einer erstaun
lichen

K~lte,

aber sowie dieses Prinzip durchkreuzt wird,

treten

pl~tzlich

GefUhle auf.

EinenGegner, der im ent

menschlichten Kampf seinen Mann steht, weiB er zu
aber sowie der Gegner menschliche

Schw~chen

JUnger fUr ihn keine Verwendung mehr.

sch~tzen,

zeigt, hat

An ihm kann er sich
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nicht mehr selbst beweisen.

Obgleich er behauptet, Leben,

auch das gegnerische, schatzen gelernt zu haben, zeigt er
dafUr kein Verst!1ndnis, wenn es seinen Ideen zuwiderl!1uft.
ETAPPE

Wir haben festgestellt, daB bei JUnger die geistige
Verbindung zum Feind unter Umst!1nden viel enger ist, als
die Verbindung zu M!1nnern der eigenen Truppe.

Das Ent

scheidende ist fUr ihn, ob er in seinem GegenUber den neuen
Menschen erkennt.
JUngers Kriegsjahre !1hneln oft mehr einer verzweifelten
Suche nach dem neuen Menschen als e.inem Kampf ums Uber
leben.

So wie er Uberzeugt ist, diesen Menschen auch in

den Reihen des Feindes zu finden, so ist er auch Uber
zeugt, ihn gewiBlich nicht in der Heimat oder auf Schreib
stubenposten zu finden.

Krieg is zur Zeugung des neuen

Menschen unerl!1Blich, und Krieg bedeutet bei JUnger immer
nur die Front.

So ist es nicht verwunderlich, wenn er den

Ereignissen auBerhalb der Front nur weriig Beachtung zukommen
l!1Bt und den Menschen dort, wenn er ihn uberhaupt erw!1hnt,
stets nur ver!1chtlich behandelt.
Der Mensch im Kriege ist im tiefsten einsam; das
private Leben des einzelnen verschwindet unter dem
grauen Tuch, das sie aIle einhUllt. AIle Bindungen
zur Vergangenheit sind abgerissen. Selbst die
N!chststehen den, die zu Hause zurUckgeblieben sind,
werden dem Soldaten durch sein gewaltiges Erleben
fremd, und wenn er im Urlaub auf kurze Zeit zu ihnen
zurUckkommt, kann er kaum mehr das alteVerh!ltnis
zu ihnen gewinnen. Mit der Zukunft zu rechnen aber
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lohnt sich nicht, wenn
t~dliche Kugel treffen
Sicher hat sich der

eineu~jede

kan.~

in einem

K~pfer

Unsicherheit befunden.

Stunde die

st~ndigen

GefUhl der

JUnger jedoch scheint dieses

GefUhl bewuBt zu kultivieren, scheint daruber hinaus stolz
darauf zu sein, eben nicht zur groBen Masse der Unbekannten
zu gehOren, sondern doch hier immerhin aktiv am wirklichen
Leben teilzunehmen.

Damit

l~Bt

er es aber nicht bewenden,

sondern leitet daraus wiederum Anspruche ab, daB der neue
'Mensch nur im Kriege, d.h. an der Front, entstehen kann, oder
daB nur derjenige, der wie er am Krieg teilgenommen hat,
berechtigt ist, Uber den Krieg zu schreiben.
Friedrich Bethge

l~Bt

in seinem Schauspiel

~eims

einen

gewEsen Hauptmann JUnger auftreten, der aIs einer der
kUhnsten Offiziere der Heeresgruppegilto

Dieser Hauptmann

wirkt als Verteidiger in einem Verfahren Uber angebliche
Desertation mit.

Bethge

l~Bt

ihn dabei sagen.

Der Herr Vorsitzende zeiht den Angeklagten der Feigheit.
Ich meine. ttber die Front vermag nur die Front zu
urteilen. Stttbe, Herr Oberst, sind fUr die Front schon
Etappe. Auf fUnf f;ieter Entfernung nehmen sich Granatein
schl~ge anders aus als durchs Scherenfernrohr. • • •
Front und St~be reden in verschiedener Zunge.59
Auf genau dem gleichen Standpunkt steht auch der Leutnant
JUnger.

Hierwird jedoch auch die

Gef~hrlichkeit

seiner

Auffassung yom Anders-Sein des Frontsoldaten besonders deutlich.
Hier geht es um Rechtsprechung, und der Verteidiger gibt dem
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Vorsitzenden nur zu deutlich zu verstehen, daB ein Angeklagter
nur von einem ihm Ebenbttrtigen abgeurteilt werden kann.

Es

geht nicht mehr darum, den Krieg auf diese oder jene Weise
darzustellen, sondern es geht urn Wahrheitsfindung.

Ernst

JUnger kannte dieses Schauspiel und war sich seiner Rolle
darin bewuBt.

Er selbst sollte erst viel spater Gelgenheit

dazu haben, dieses von ihm selbst aufgestellte Gesetz in
Anspruch nehmen zu mUssen, als es namlich urn den Entnazifizie
rungsprozeB ging, und er sich standhaft weigerte, daran
teilzunehmen.
In einem anderen StUck, diesmal von einem Franzosen,
sagt ein junger Kriegsteilnehmer Uber den Krieg:
Ja, nur ist das, was man sich vorstellt, immer ent
weder weniger schrecklich oder noch schlimmer als die
Wirklichkeit, jedenfalls anders. Sich ei~ Sache
vorstellen heiBt diese Sache verfalschen.
Wiederum wird behauptet, daB.nur einer, der eine Sache
selbst erlebt hat, wirklichkeitsgetreu darUber zu berichten
weiB.
Diese Einstellung war zur Zeit des Erscheinens der
JUngerschen Kriegsromane weit verbreitet und keineswegs auf
JUnge'r allein beschrankt.
seinem \'lerk noch erhM,rtet.

JUnger jedoch hat diese These in
Damit kann er erfolgreich

jeglicher Kritik von auBen die Spitze brechen.

Der Kreis

der Kriegskritiker kann auf einen ganz kleinen Teil der
Bev~lkerung

eingeschrankt werden.

Nach JUngers Auffassung

ist Uberhaupt nur der neue Mensch befahigt Uber den Krieg zu
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berichten.
JUnger sucht eine neue Rasse.
Umgebung

n~tig,

Dazu ist auch eine neue

die an der Front gegeben ist.

Je weiter der

Mensch sich jedoch von der Front entfernt, umso mehr werden
die EinflUsse dar frUheren Welt erkennbar.

Diese Entwicklung

geht von der Front Uber den sta9, zur Etappe bis schlieBlich
zur Heimat.

In der Heimat sindidie GrundzUge der Friedenswelt

noch am starksten erhalten geblieben.
negative Haltung JUngers

gegenU~er

Front entfernt vollzieht, ableiten.

Daraus l!Bt sich

die

allem, was sich von der
Da er den Anspruch erhebt,

nur der, der am Krieg teilnimmt. sei berechtigt auch Uber ihn
zu schreiben, muB er diesen Satt auch umgekehrt bestehen
lassen, Oamlich, daB er selbst ru.cht Uber die Heimat
schreiben kann.

JUnger schreibt auch nicht Uber die Heimat,

aber er Macht es seht' deutlich, daB er nichts darttber sagt,
weil es fUr ihn im Grunde nichts zu sagen gibt.
DER KAMPiF'
H~hepunkt

des Krieges ist fUr den neuen Menschen die tat

liche Auseinandersetzung.
Uberhaupt nur Krieg fUhrt.

Fast, scheint es, als ober ihretwillen
Im Kampf wird letztlich

emscm.eden, wer zur neuen Rasse

geh~rt.

Daher sehnt der

K!mpfer die Auseinandersetzung auch immer wieder herbei.
Der Kampf ist ru.cht nur eine wi,llkommene Abwechslung in der
Monotoru.e des Grabendaseins, sOlndern er ist zur standigen
Selbstbesttttigung ebenso notwendig.
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Die kurzen StreifzUge, bei denen man das Herz fest in
die Hand nehmen muBte, waren ein gutes Mittel, den Mut
zu st~hlen und die Eint~nigkeit des Grabendaseins zu
unterbrechegi Der Soldat darf sich vor allem nicht
langweilen.
Jede kleinste Abwechslung war JUnger willkornmen.
Obgleich diese kurzen StreifzUge bei weitem nicht an die
Elementarmacht der groBen

Auseinandersetzung heranreichen,

dienen sie doch dazu, den Soldaten

st~ndig

zu Uben.

Er muB

sich permanent bewuBt sein, in welcher Situation er sich befin-·
det.

AuBerdem helfen sie, sein monotones Dasein zu unter

brechen.

Denn mit der Langeweile

einsetzen.

k~nnte

auch das Nachdenken

Aber JUngers Soldat ist kein denkender Soldat,

sondern er erledigt seine

Autg~be

rein

Nach

instinktm~Big.

denken und Langeweile signalisieren fUr JUnger einen Punkt
der

h~chsten

Gefahr, bei dem die Existenz seines

~ps

Uber

haupt in Frage gestellt wird.
Zugleich macht die Stellung dem Soldaten seine ganze
armselige Existenz bevruBt.

Kann er seinen Mut oder sein

Heldentum nicht mehr im Kampf unter Beweis stellen, so unter
scheidet sich sein Leben oft kaum noch von dem Zuhause.
hier gibt es

eint~nige

Auch

Arbeiten, die erledigt werden mUssen,

auch hier gibt es eine soziale Struktur an die er sich halten
muB und die er nicht durchbrechen kann, es sei denn im Kampf.
Nach kurzem Aufenthalt beim Regiment hatten wir
grUndlich die Illusionen verloren, mit denen wir
ausgezogen waren. Statt der erhofften Gefahren hatten
wir Schmutz, Arbeit und schlaflose Nachte'v9rgefunden,

??
deren Bezwingung ein uns wenig liegendes Heldentum
erforderte. Schlirnrner noch war die Langeweile, die
~Ur &~n Soldaten entnervender als die Nahe des Todes
1St.

.

Der JUngersche Held sucht nach einem Ausweg aus dem
lichen.

Gew~hn

Den meint er nur im Kampfe zu finden, denn nach

seiner Auffassung unterscheidet sich der Stellungskrieg
wenig von seinem frUheren Dasein.

In der Sicherheit der

Stellung glaubt er eben die Sicherheit anzutreffen, der er
zu entrinnen suchte.
Der Kampf wird dem Soldaten wichtiger als alles andere.
So nutzt er die Zeit zwischen den Kttmpfen damit aus, sich wie
derum auf die

n~chste

Auseinandersetzung vorzubereiten.

verfolgt er zweierlei Ziele.

Dabei

Das eine ist ein rein physisches.

Die Stellung muB in Ordnung gealten werden, denn sie kann je
derzeit Ziel eines Angriffs werden.

Eine schlecht instand ge

haltene Stellung wUrde die Gefahr des Unterlegens urn ein Viel
faches

erh~hen.

Zum anderen

l~Bt

der Offfizier seine Manschaft

Spiele urid andere TurnUbungen veranstalten, damit der
Gemeingeist, der sich im Kampf leicht und wie von selbst
einstellt, wachgehalten wird.
keitsgefUhl der

M~nner

Auf diesem

Zusarnrnengeh~rig

beruht nach JUnger die eigentliche

Sicherheit der Stellung.

Der Einzelne muB sich der Gemeinschaft

verbunden fUhlen, um selbst Uberleben zu

k~nnen

und das Ziel

aller, den Kampf, zu erreichen.
Der Kampf bedeutet fUr JUnger das eigentliche Leben.
Hier reduziert die Natur ihre Machte auf das UrsprUngliche und
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Elementare.
1m Kampf, im Sterben, in den Stahlgewittern des Gra
benkrieges, solehrte JUnger, taucht der Kampfer in die
Elementargewalt ein. Er fiDdet zum wahren Sein zurUck,
zu den Quellen des Lebens. O)
Alles, was der Mensch sich in Jahrhunderten und Jahrtausenden
, angeeignet hat, wird

pl~tzlich

unwichtig.

Urkr~fte,

vergaB, werden wieder freigesetzt.

l~ngst

die er

Sie sind es auch,

.

die ihm beim K!mpfe und Uberleben helfen und Beistand leisten.
1m Kampf findet das eigentliche innere Erlebnis statt und der
neue Mensch

erh~t

im Stahlbad seine letzte Weihe.

Der Kampf

wird in der Entwicklung des Menschen notwendig.

Es kann nicht

mehr urn eine Auseinandersetzung zwischen

und 1deologien

V~lkern

gehen, denn der neue Mensch braucht den Kampf urn seiner selbst
willen.
Es kann sich allerdings die Frage aufdr~ngen, ob die
Verabsolutierung des Kampfes nicht einen anderen,
paradoxen Hintersinn verbirgt, dem wirklichen Kampfe,
welcher die Entscheidung im gehaltvollen FUr und Wider
erzwingt und damit die Gegner Uberhaupt erst zu Gegnern
macht, auszuweichen. Denn im Nichts der Gehalte, im
"Kampf an sichl! wird man vom Gegner nicht getrennt,
sondern mit ihm vereint, einfach weil nichts da ist,
was trennen k~nnte, weil die Gegner eines sol chen
"nichtigen Kampfes" sich wechselsei tig best!1tigen,
ja ein~nder zur Voraussetzung ihrer Existenz
haben.o
So

erkl~rt

sich die Freude am Kampf.

die Freude darUber, daB die

Eint~nigkeit

Es ist nicht nur

des Stellungskampfes

voruber ist, Kampf ist nicht nur eine andere Form der Kriegs
fUhrung, sondern es ist die Freude auf das, was letztlich dem
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Menschen den Zugang zur Elite

erm~glicht.

Durch den Kampf

erst wird die Sache geheiligt.
Der Kampf ist immer noch etwas Heiliges, ein
Gottesurteil Uber zwei Ideen. Es liegt in uns,
unsere Sache scharfer und scharfer zu vertreten,
und so ist Kampf unsere letzte Vernunft und nur
Erkarnpftes wahrer Besitz. Keine Frucht wird uns
rei fen, die nicht in eisernen StUrmen hielt und
auch da~~Beste und Sch~nste will erst erkarnpft
werden. 6'J
Wie.·immer, wenn JUnger mi t logischen Argumenten nicht wei ter
kommt, nicht mehr Uberzeugen kann, bringt er Emotionelles,
Mystisches, Unerklariches ins Spiel.
'"Gottesurteil".

Hier wird Kampf zum

Auf diese Weise gelingt es ihm allmahlich,

alle Schichten der

Bev~lkerung

anzusprechen.

Der religiose

Mensch, der eine Sache durch oberstes Gesetz geheiligt sieht,
der Intellektuelle, dem verdeutlicht wird, daB es urn Kampf
schlechthin geht, der einfache Mensch, dem erzahlt wird, im
Kampf wUrde er sich aller negati yen Zi vilisationseinflUsse
entledigen

k~nnen,

und ganz zu seinen Ursprtlngen, dem Tier im

Menschen, zurUckkehren
angesprochen.

k~nnen,

sie alle werden von JUnger

Man fragt sich, ob JUnger vieles von dem, was

er propagiert bis zur letzten Konsequenz durchgedacht hat.
Was heiBt ueine Sache scharfer und scharfer vertreten tt anderes
als den Aufruf zur langsamen Liquidation jedes Andersdenkenden?
JUnger ist zu keinen Kompromissen bereit.
hat er eine

L~sung

Aber wieder

bereit, selbst fUr diejenigen, die dem Kampf

weniger glUcklich entkommen als ere

Wir erinnern uns an seine
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Ausftthrungen vom Krieg als dem Vater aller Dinge.

Darauf

kommt er jetzt zurUck, wenn er sagt.
Der Kampf ist nicht nur eine Vernichtung, sondern
auch die m~nnlichste Form der Zeugung, und so k~pft
nicht ~~al der umsonst, welcher fUr IrrtUmer
ficht.
Obwohl es fast den Anschein hat, als wollte JUnger sich
selbst hier zugleich absichern und Mut zusprechen, ist
entscheidender, daB er den Begriff der
wieder aufnimmt.

m~nnlichen

Zeugung

FUr die Frau gibt es in seinem Weltbild,

in dem der Kampf solch eine groBe Rolle spielt, keinen Platz.
Zwar ist sie rein physisch zur Fortpflanzung der Rasse not
wendig, aber das Geistig-Spirituelle ist ausschlieBlich
Mannersache.

Hierin

best~tigt ~Unger

auch, daB der Kampf

der eigentliche Kern des Krieges ist.

Ohne ihn, kann der

neue Mensch nicht entstehen.

Zwar ist der Krieg selbst

wichtig, aber im Grunde ist der Kampf der Nukleus seiner
ganzen Theorie.

Damit garantiert er sich selbst den Fort

bestand der Rasse.
Der Mensch braucht den Krieg zur Vorbereitung zum
Kampf, zur Vorbereitung auf die Gemeinschaft, zur Vorbe
rei tung auf die natUrlichen

Kr~fte~

Aber dies alles gilt

nichts, solange er sich nicht im Kampf beweisen kann.

Aus

dieser Auffassung heraus erscheint ihm der Mensch in der
Heimat oder der Soldat der Etappe als "Untermensch".

So

wie der Kampf die Achse des Krieges ist, ist der Zusammen
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prall im Kampf der
zugleich.

H~hepunkt

Ohne den

Gegner wird jeder

und das Zentrum des Krieges

m~rderischen

~ampf

Zusammenprall mit dem

zu einem StoB ins Leere.

Ich hatte an einer groBen Kampfhandlung teilgenom
men, ohne einen Gegner zu Gesicht bekommen zu haben.
Erst viel sp~ter erlebte ich den Zusammenprall, den
Gipfelpunkt des Kamfes im Erscheinen der Sturmwellen
auf freiem Felde, das fUr enscheidende, m~rderische
Augenblicke g~e chaotische Leere des Schlachtfeldes
unterbricht.
Beim Zusammenprall der Gegner kOnnen alle technischen
Hl~sger~te

weitgehend ausgeschaltet werden.

Der Krieg

wird entmechanisiert, es wird wieder ein Kampf von Mann zu
Mann, bei dem der Einzelne
stellen hat.

H~hepunkt

z~hlt

und sich unter Beweis zu

war fUr JUnger selbst der Zusammen

prall im Graben.
Da hetzten in k~pfenden Rudeln die Auserlesenen
von Nationen, fUrchtlose StUrmer, durch den D~er,
dressiert, auf Pfiff und kurzen Ruf sich in den Tod
zu stUrzen. Begegneten sich zwei Trupps von solchen
Kampfern in den schmalen Gangen der flammenden WUste,
so prallte die VerkOrperung des rUcksichtslosesten
Willens zweier V~lker zusammen. Das war der H~hepunkt
des Krieges, ein H~hepunkt, der alles Grausige, das
zuvor die Nerven zerissen hatte, Ubergipfelte. Eine
l~hmende Sekunde der Stille, in der sich die Augen
trafen, ging voran. Dann trieb ein Schrei hoch, steil,
wild, blutrot, der sich in die Gehirne brannte als
gIUhender, unvergeBlicher Stempel. Dieser Schrei
riB Schleier von dunklen, ungeahnten Welten des
GefUhls, er zwang jeden, der ihn hOrte, vorw~rts zu
schnellen, urn zu t.t)ten oder getO tet zu werden. Zi t
ternde Leuchtabfalle hingen Uber dem WUrgen, dessen
Geist kein Bericht fassen kann und das keinen Zuschauer
hatte auBer den in dunkeln Winkeln Verblutenden, deren
aufgerissenen Augen diese WUstheit das letzte Bild
68
war, das sie mit hinUbertrugen in das groBe Schweigen.
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Vers~hnung

Bei dieser Art des Karnpfes ist die
nach der

m~rderischen

Schlacht ebenso

selbstverst~ndlich,

der Kampf erforderlich und -;;Unschenswert war.
darum, den Gegner zu

t~ten,

der Gegner

obwohl dies

wie

Es geht ja nicht

zwangsl~ufig

geschehen

muB, sondern darurn, sich selbst und den anderen zu beweisen,
wer der

St~rkste

ist.

Der Mensch hat als Mensch nur eine unter

geordnete Funktion.
Wer so zu des Kampfes Wurzeln gr~bt und echtes
Karnpferturn verehrt, verehre es Uberall, auch beim
Gegner. Daher sollte Vers~hnung Qach dem Kampf zuerst
die M~nner der Front umschlieBen. 69
Echtes Karnpfertum, das also ist das Entscheidende hier und
nicht

Humanit~t.

So ist diese Geste der

nicht als menschliche Geste zu verstehen.

Vers~hnung

auch

Vielmehr ist sie

eine ritterliche Annerkennung dafUr, daB der andere sich dem
Kampf gestellt hat und so die letzte Probe des neuen Menschen
Uberhaupt erst

erm~glicht

hat.

Doppelt stark ist daher auch

JUngers Verachtung denen gegenUber, die sich dem Kampf
entziehen.

Dabei macht es keinen Unterschied, ob dies auf der

eigenen oder der feindlichen Seite geschieht.

Wer sich dem

Kampf nicht stellt, setzt nicht nur die Kameraden umso
gr~Berer

Gefahr aus, sondern er versagt auch dem JUngerschen

Krieger die

M~glichkeit,

sein Kttmpfertum unter Beweis zu

stellen.
Da unser Httuflein sehr klein war, versuchte ich, es durch
die zahlreichen fUhrungslos umherirrenden Leute zu
verst~rken.
Die meisten folgten willig unseren Zurufen,
froh, sich anschlieBen zu k~nnen, w~hrend andere weitereil

8)

'ten, nachdem sie €linen Augenblick gestutzt und gesehen
hatten, daB es bei uns nichts zu holen gab. In solchen
Lagen h6rt jede RUcksicht auf. Ich lieB auf sie
anschlagen. '10
Feiglinge. und DrUckeberger sind fUr JUnger Freiwild, das er
nach eigenem Belieben meint abschieBen zu k6nnen, da sie ihm
die M6glichkeit sein Kampfertum zu beweisen versagen.

.

Immer wieder verbindet JUnger bei der Beschreibung des
'

.

.

Kr1eges re1nes Asthetentum mit Brutalitat.

Besonders kraB

wirkt dieser Gegensatz bei der Beschreibung der Kttmpfe •
. tt

Ahnlich wie er spater den Bombenhagel auf Paris durch ein Glas
Burgunder betrachten wird, sieht und beschreibt er die Kampfe

des ersten Weltkrieges.
Der Handgranatenwechsel erinnert an das Florettfechten;
man muB dabei SprUnge machen wie beim Ballett. Er ist
der t6dlichste der Zweikampfe, der nur dadurch, daB
einer der beiden Gegner in die Luft fliegt, beendet
wird. Auch.daB beide fallen kann~rkommen.7l
Die Tatsache, daB hier ein Kampf auf Leben und Tod gefochten
wird, scheint fast nur beilaufig.
Moment des Kampfes.

Wichtiger ist das asthetische

Es ist nicht von ungefahr, daB JUnger bei

der Beschreibung des Kampfes auf den Vergleich mit dem Sport
oder dem Spiel ausweicht.
Im Wesenszug des Spiels, dem gleichermaBen der Mut des
als auch die festen Regeln einer asthetischen
Form innewohnen, erweist sich die.nihilistische
Abgrnndigkeit von JUngers Heroismus. 72
Hasa~deurs

Sein Kampf, der genau wie das Spiel leicht und unbeschwert
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erscheint, unterliegt dennoch festen Regeln an die sich nach
JUngers Auffassung jeder Teilnehmer halten muB.

Der Einsatz

ist zu hoch, als daB er willkUrlich gefUhrt werden kann.

Im

Kampf sowohl wie im Sport oder Spiel ist Spannung, die aus der
Unsicherheit der Chance entsteht.

Selbst wenn sich aIle an

die Regeln halten, gibt es doch immer Momente, die sich nicht
bis ins Detail vorausberechnen lassen.
des Besseren.

Hier liegt die Chance

Der Kampf ist keine Auseinandersetzung zwischen·

zwei ungleichen Gegnern.Die beiden Kontrahenten sind sich
ebenbUrtig.

Allein das Unberechenbare, GlUck, Zufall,

Schicksal lassen einen von ihnen als Sieger aus dem Kampf
hervorgehen.

Und nur der Sieger wird zur neuen Rasse

geh~ren.

In diesem Kampfe muB der Schw!chere am Boden bleiben,
wS.hrend der Sieger, die Waffe fester in der Faust, Uber
den Erschlagenen hinwegtritt, tiefer ins Leben, tiefer
in den Kampf. So ist der Aufschrei, den solcher
Anprall mit dem des Feindes vermischt, ein Schrei, der
sich Herzen entringt, vor denen die Grenzen der Ewigkeit
schimmern.7J
Dies endlich ist der wahre Grund fUr den Kampf:

nur der

K!lmpfende kann an die Grenzen der Ewigkeit vorstoBen, und

"
nur der Uberlebenden
kann als Mitglied der neuen Rasse be
grUBt werden.
Im Krieg geht es also urn den edlen Wettkampf, der nicht
dazu dienen solI, andere Nationen zu unterdrUcken, sondern die
Besten jedes Volkes hervorzubringen und zu vereinen.
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TOD

Bei JUngers Einstellung zum Kampf ist es verstandlich,
daB er'sich nicht mehr an den althergebrachten Werten orientie
ren kann.
den.

Er muB alte Werte neu gestalten und neue Werte fin

Dies wird besonders deutlich an seiner Haltung zum Tod.

Sein Tod ist nicht etwas Bedauerliches.
Beklagenswertes.
Vollendung.
JUnger ein

Er ist nichts

Sein Tod ist, sofern er rUhmlich war,

Beim Anblick seines ersten Toten noch erfaBt
abgrundtief~s

Grauen.

Dann strich es die Kolonne entlang mit Fledermaus
schwingen, daB Lachen und Zuruf im Munde erstarben.
Am Weg zur Seite lag einer h~lzern und steif mit
spitzem, wachsgelbem Gesicht, aus dem die Augen so
glasern ins Leere starrten. Der erste Tote, ein
unvergeBlicher Augenblick, der das Herzblut zu
stockenden Eiskristallen zerfror. Da baumte sich in
jedem das Grauen auf als blasser, scheuender Gaul vor
nachtlichem Abgrund.74
Aber schon hier wird das asthetisierende Element, das sich
spater immer mehr durchsetzen wird, Uberdeutlich.

Der erste

Tote wird zum unvergeBlichen Augenblick, fast als befande
JUnger sich auf einer VergnUgungsreise, und beschriebe uns
die

Sch~nheit

der Landschaft.

Es ist nicht so sehr die

Grausamkeit und die Unmenschlichkeit die hier angesprochen
wird. als vielmehr die Ungeheuerlichkeit und die UnfaBbarkeit
des Geschehenen.

Zugleich mischt sich dabei so etwas wie die

Unglaubigkeit darUber, daB das Ereignis sich tatsachlich
vollzogen hat.

Man hat die erste Auseinandersetzung

herbeigesehnt und nun endlicherlebt, und hier wird JUnger mit
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den Folgen dieses Gefechts konfrontiert.
An den Tod wird nur eine Bedingung gestelltl

rtthmlich sein, dann kann er jederzeit kommen.

Ohne

er muB
~weifel

der Heldentod fUr JUnger in jedem FaIle dazu.

geh~rt

Der Tod fallt umso leichter, als er nicht so sehr als
Lebensende, sondern vielmehr als

H~hepunkt

des Lebens

betrachtet wird.
Der Krieg hatte dem Bilde dieser Landschaft, ohne
seine Lieblichkeit zu zerst~ren, heroische und
schwermUtige Lichter aufgesetzt; der blUhende
~erfluB wirkte betaubender und strahlender als
sonst.
Es fallt leichter, inmitten einer solchen Natur in die
Schlacht zu gehen als aus eUem.toten und kalten
Winterland heraus. Hier drangt sich auch dem einfachen
Gemut die Ahnung auf, daB sein Tod kein EnE ist.75
JUnger symbolisiert an der Natur wie er den Tod versteht.

Es

ist kein dUsteres Ende, etwas das gefUrchtet ...rerden muB,
sondern der Tod ist Teil einer fortlaufenden Entwicklung,
Folge nur eines natUrlichen Ereignisses.

GleichgUltig wo er

dem Menschen begegnet, er ist kein zu betrauernder SchluBpunkt
des Lebens, sondern kann nur mit diesem zusammen verstanden
werden.

Nur er gibt dem Leben seinen eigentlichen Sinn und nur

im hSroischen Tod kann das Leben sich wirklich erfttlleno
Besonders im Krieg solI te Sterbe-n Freude seine

JUnger

trauert den Zeiten nach, wo groBe Kttmpfe und heroisches
Kriegertum sich in der Zahl der Toten ausdrUckten.

Im

Stellungskampf dagegen wird das Gewaltige des Todes vom Alltag
zerschliffen.

Umso willkommener sind daher die Tage an denen
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dem Krieger Gelegenheit geboten wird, sein Mannestum ganz
unter Beweis zu stellen. 76
Der Tod erst bringt die Vollendung des Lebens.
ganz am Ende seines Buches

~

Kampf

~

Noch

inneres Erlebnis

spricht JUnger von dem Verdierist des Todes.

Voll nberzeugung

nennt er ihn das "h(1chste Vollbringen".
Er ist Bekenntnis, Tat, ErfUllung, Glaube, Liebe,
Hoffnung und Ziel~ er ist auf dieser unvollkommenen
Welt ein Vollkommenes und die Vollenpung schlechthin.
Dabei ist die Sache nichts und die 6berzeugung alles.
Mag einer sterben, in einen zweifellosen Irrtum
verbohrt; er hat sein Gr(1Btes geleistet.77
Diese Aussage wirkt wie ein hilfloser Versuch den Schmerz
Uber den verlorenen Krieg zu mildern, den Schmerz auch
darttber, wie viele Leben hier unnUtz vergeudet wurden.
Wie immer, wenn JUnger eine Sache nicht rational

erkl~ren

kann, nimmt er auch hier beim Religi(1sen Zuflucht. 78

Er

muB den Massen, die jubelnd in den Krieg gezogen sind etwas
anderes anbieten, als nur die Niederlage an der Front und
Revolution und Unsicherheit zu Hause.

Was er ihnen anbietet,

ist die Vorgaukelung des neuen Menschen.

Aber da dies die

Toten nicht wieder zu neuem Leben erwecken kann, bezieht er
den Tod mit in das Leben hinein.
Bis zum Tod ist unser Leben noch unvollkommen, erst der
Tod gibt ihm die Vollendung.

JUngers ekstatischer Held sucht

nicht allein den Tod, sondern er sucht den
den Tod des auBerordentlichen Menschen.

Je

spektakul~ren
n~her

Tod,

der Mensch

an den Tod herankommt,'.'.umso lebenswerter wird das Leben.

Nur
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in unmittelbarer Todesnahe kann es sich wirklich entfalten.
So ist JUngers Einstellung in gleicher Weise eine Todessehnsucht
und eine Ablehnung des Todes.

Eine Sehnsucht deshalb, weil das

Leben umso wUnschenwerter erscheint, je
heranrUckt.

n~her

es an den Tod

Ablehnen mUBte er ihn deswegen, weil er diesem

reicherfUllten Leben ein Ende bereitet und jede Steigerung
unm~glich

Macht.

Die Nihilisten spielen allesamt mit dem Selbstmord,
und wenn sie auch nicht mehr auf ein jenseitiges Paradies
hoffen, so wollen sie sich doch wenigsten aus dem empfun
denen Nichts in die Empfindungslosigkeit hinUberretten.
Das ist nicht JUngers Sache, den vielmehr die Todesn~e
. mit einer rauschhaften Daseinsdichte beschenkt.79
Ich meine, daB Nebel JUngers Einste"llung zum Tode richtig
erfaBt hat.

Im Kriegszustand wird die Idee des Selbstmordes

von selbst ad absurdum gefUhrt.

Die Aggressionen

sich anderweitig entladen, sie sind nicht mehr

k~nnen

prim~r

gegen

das eigene Ich gerichtet, und somit bestehen, jedenfalls zum
Teil, die Voraussetzungen, die zum Selbstmord fUhren, nicht
mehr.
Der Kriegertod nun nimmt die Eigenschaft des Opfers an •
• • • Es handelt sich nicht mehr um FeldzUge, also um
Aktionen, sondern um die Metzelei als Dauerzust and-,. um
KnochenmUhlen, die sich Tag und Nacht unverdrossen
drehen. Die Dauer aber, diese groBe Probe des Menschen,
I~Bt jeden Glanz erbleichen.
JUnger fragt nach dem Sinn,
der hoch genug ist, um ein solches Leiden, ein solche
Schlachterei zu rechtfertigen•••• Auch die Toten
stacheln dies Fragen an. Um ihretwillen kann JUnger
sich nicht damit abfinden, den Krieg fUr einen unsinnigen,
zufalligen, der Dummheit oder Gemeinheit weniger Tater
entsprungenen ProzeB zu halten. Den Toten muB Ehre
erwiesen werden, und deshalb muB man annehmen, daB aMch
die Akteure unter dem Griff des WeI tgeistes handeln. 0
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Gerhard Nebel rttckt sich selbst und seinen Autoren hier
in gefahrIiche Nachbarschaft.

Er Macht sich zum Fttsprecher

einer Auge...um':'Auge-, Zahn-um-Zahn-Ideologie.

Wenn

Jt~nger

sich nicht damit abfinden kann, den Krieg fUr einen un
sinnigen, dummen FrozeB zu halten, so liegt eben darin
sein entscheidender Fehler.
Realit~t.

kann.

Er muB

Wiederum entzieht er sich der

versch~nigen,

was er so nicht anerkennen

Demit jedoch setzt er eine Bewegung in FluB, die er

selbst bald nicht mehr
toten nach

~hre

b~ndigen k~nnte.

Solange die Kriegs

und Rechtfertigung rufen und solange Menschen

wie Ernst JUnger und Gerhard Nebel diesem Ruf Folge Ieisten,
kann das Ergebnis nur immer wieder neue Kriege und mehr Kriegs
tote heiBen.
Der Mensch im Krieg hat sich der Realitat entzogen. Nur
so kann er die standige Gegenwart des Todes Uberhaupt ertragen.
Er befindet sich gleichsam in einem Rauschzustand, der umso
intensivierter erfahren wird, je weiter der Mensch sich vom
Herk~mmlichen,

vom Gewohnten entfernt.

Die todbringende Macht des Krieges packt den jungen
Menschen wie ein ungeheurer Rausch. Gerade wenn das
Trommelfeuer den einzelnen bis zur Ersch~pfung und
UleichgUltigkeit stumpf gemacht hat, oder wenn die
t~dliche Langeweile und Ausweglosigkeit des
Stellungskrieges an den Nerven reiBt, dann ist die
Tat im Rausch des Angriffs oder des Abenteuers die
Erl~sung.8l

Nur dadurch, daB er sich immer weiter von der Wirklichkeit
entfernt, meint JUnger, dem wirklichen Leben naher zu kommen.
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Dabei scheut sich JUnger keineswegs, Bilder des Todes zu
beschreiben, die die grausige Wirklichkeit dahinter nur zu
deutlich ahnen lassen.
Was half e,s, daB sie die nttchsten mit Sand und Kalk
bestreuten oder eine Zeltbahn Uber sie warfen, um dem
steten Anblick der schwarzen gedunsenen Gesichter zu
entgehen. Es waren zu viele; Uberall stieB der Spa
ten auf etwas VerschUttetes. Alle Geheimnisse des
Grabens lagen offen in einer ScheuBlichkeit, vor der
die tollsten Trttume verblichen. Haare fielen in
BUschen von Schttdeln wie fahles Laub von herbstlichen
Bttumen. Manche zergingen in grUnliches Fischfleisch,
das nachts durch zerissene Uniformen glttnzte. Trat
man auf sie, so hinterlieB der FuB phosphorische
Spure~.
Andere \vurden zu kalkigen, langsam zerblttttern
den Mumien ged~rrt. Anderen floB das Fleisch als
rotbraune Gelatine von den Knochen. In schwUlen
Nttchten erwachten geschwollene Kadaver zu gespen
stischem Leben, wenn gespannte Gase zischend und
sprudelnd den Wunden entwichen. Am furchtbarsten
jedoch war das brodelnde GewUhl, das denen entg~r~mte,
die nur noch aus unztthligen WUrmern bestanden.
So schrei bt nUl' jemand, der den Tad abstrahiert hat und
meint, ihn auch rationalisieren zu

k~nnen.

Dies sind keine

Menschen mehr, deren schauerliches Ende hier kUhl beschrieben
wird.

FUr JUnger sind sie nur noch Werkzeuge einer Idee.

Sein pervertierter Xsthetizismus hat hier seine
sch~nste

BlUte hervorgebracht.

gr~Bte

und

Mit einer GefUhlskalte, die

an GefUhlsroheit grenzt, findet seine Beschreibung der
Leichenfelder hier ihren Ausdruck.

Zugleich

zerst~rt

er

hier auch seine eigene Theorie vom Tad als Teil nur des
Lebens.

Der Tod ist der SchluBpunkt, das physische Ende nur

allzu deutlich.

Wer jedoch die Sinnlosigkeit dieses Wahnsinns

sieht und dennoch an den Krieg als die mttnnlichste Form der
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Zeugung und als ein Stahlbad glaubt, der wird
auch fUnfundzwanzig Jahre

sp~ter

m~glicherweise

vor Konzentrationslagern

keine menschlichen Grauen empfindeq

k~nnen,

wenn

besonder~,

es auch dann urn eine Idee als Dienst an etwas H~herem gehen
sollte.

Was JUnger hier beschreibt sind keine Menschen mehr.

Es sind nicht einmal mehr

schw~chste

Abbilder ihrer selbst.

Aber es waren einmal Menschen und das beliebt Ernst JUnger so
geflissentlich zu Ubersehen.

Es waren Lebewesen, denen

der von JUnger so glorifizierte Krieg die

M~glichkeit

nahm,

einen menschlichen und menschenwUrdigen Tod zu sterben.
DAS TIER 1M IviENS CHEN
Um eine solche Geisteshaltung dem Menschen und dem
Leben gegenUber zu verwirklichen, mUssen Krafte freigesetzt
werden, die der zivilisierte Mensch seit Jahr-tausenden
unterdrUckt hat.

Die Elementarmacht des Krieges fordert

yom Menschen, daB er wieder zu seiner primitivsten Urform
zurUckkehrt, daB er wieder zur Stufe des Tieres hinabsinkt
und allein seinen Trieben lebt.

Es genUgt nicht, daB er

sein Kriegswerkzeug bis zur Perfektion weiterentwickelt und
es v611kommen beherscht.

1m Angesicht der Gefahr muB er

jederzeit bereit sein aus sich selbst heraus zu handeln.
Wo Sekunden und Bruchteile von Sekunden Uber Leben entscheiden
k~nnen,

muE er sich instinktiv zu verteidigen wisseno

Ob ein Zug vorUberrasselte, ein Buch zu Boden fiel,
ein nachtlicher Schrei erscholl - immer stockte der
Herzschlag fUr einen Augenblick. Unter dem GefUhl
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einer groBen und unbekannten Gefahr. 83
Gerausche und Vorkommnisse, die sonst kaurn der Beachtung
wert erschienen, nehrnen

pl~tzlich

ungeheuere AusrnaBe an.

Der Krieger ist standig damit besch!ftigt, auch die Dinge an
der Peripherie wahrzunehrnen.

Jeden Augenblick kann er

angegriffen werden, jeden Augenblick aber auch rnuB er bereit
sein, selbst anzugreifen.
gabe vor ihm.

So liegt hier eine doppelte Auf

Es genUgt nicht, daB sein Gehirn das Unge

. w8hnliche zur Kenntnis nirnmt.
darauf einstellen

k~nnen

Es muB sich auch blitzschnell

und darauf reagieren.

Aber selbst dies kann noch zu lange dauern, und so
feilt der Krieger an diesern FrozeB so lange, bis er das
Gehirn auBer Funktion gesetzt hat.

Seine Aktionen und

Reaktionen sind nicht mehr willkUrlich, sondern rein instink
tiv.

Ohne jede Uberlegung greift seine Hand beim Angriff

zur Waffe.

Die Gefahr wird nicht eigentlich rnehr verstan

desrn!Big erkannt, sondern nur noch uerfUhlt".
W!hrend dieser Tage lernte ich die Manner sch!tzen,
mit denen ich noch zwei Kampf jahre verbringen sollte.
Es handelte sich hier urn ein Unternehmen des Englan
ders, das in den Heeresberichten kaurn Erwahnung fand
und das uns an einern Abschnitt cesch!ftigen sollte,
der fUr den GroBangriff nicht vorgesehen war. Dabei
kam es fUr die Mannschaft eigentlich immer nur darauf
an, wenige Schritte zu tun, n!mlich jene kurze Spanne
zu Uberwinden, die den Postenstand von den Stollen
~ingangen trennt.
Diese Schritte aber waren wahrend
der Sekunde der hOchsten Feuersteigerung zu tun, die
den Angriff vgEbereitet und die nur gefUhlsrnaBig zu
erfassen ist.
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Nur durch das instinktive Erkennen der Gefahr gelingt es dem
Soldaten Uberhaupt am Leben zu bleiben.

Versuchte er die

Oefahr rational zu erfassen, so wkre sein Untergang unwider
ruflich besiegelt.
JUnger

beschr~nkt

sich jedoch nicht darauf, dem

Menschen tierische Eigenschaften zu unterstellen.

Ofters

vergleicht er bestimmte Menschen auch direkt mit Tieren.
Es wurde lebhaft geschossen, aber auch gezielt.
Ich sah einen st!mmigen Gefreiten der achten Kompanie
mit groBerRuhe sein Gewehr auf einen zerspli tterten
Baumstumpf legen; mit jedem SchuB fiel ein Angrei
fer. Die anderen stutzten und begannen im Feuer wie
die Hasen hin- und herzuspriggen, wahrend Staubw~lkchen
zwischen ihnen aufwirbelten. 5
Hier wird noch ein anderer Aspekt des JUngerschen Ver.gleichs
deutlich.

Uberleben und gewinnen wird nur der Starkste, Der

Gefreite symbolisiert den Jager oder das starkere Tier.
Trotz aller sozialen und biologischen

Fortschrit~e,

die

der Mensch meint im Laufe seiner Geschichte errungen zu
haben, unterliegt er dennoch dem ural ten Naturgesetz, wonach
nur der Starkste Uberlebt.
So sehr JUnger auch die tierischen Eigenschaften lobt,
soDllB er dennoch zugestehen, daB auch im Kampf nur der jenige

Sieger werden kann, der sowohl Tierisches als Menschliches
verbindet und gleichermaBen zu beherrschen weiB.

Das

Tierische mag zum Uberleben genUgen, aber um siegreich zu
sein, bedarf der Mensch seiner anerzogenen Eigenschaften.
.

.

Gerade in der Verbindung der beiden liegt seine Stkrke und
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seine Uberlegenheit.

JUngers Kampf ist der ewige Zwei

kampf der Natur, der nach dem Gesetz der
wird.

Aber diese

St~rke

St~rke

entschieden

kann nicht mehr aus den Trieben,

aus dem Instinkt allein hervorgebrachtwerden.
Es ist sehr aufschluBreich zu sehen, wie sich hier
in den frUhesten Reflexionen JUngers die Schilderung
eines allen verstandesm~Bigen Sublimierungen vorge
schalteten Rauschzustandes in sozialdarwinistische
Terminologie ttbersetzta der Kampf urns Dasein ein
Urverh~tnis, der Mensch- ein dem ursprUnglichen
entfremdetes Tier, das ug~erliegen des Schw~cheren 
eine Naturnotwendigkeit.
Es gelingt Jttnger nicht, zu spezifizieren, was dieses
Tierische im Menschen ist.

FUr ihn bedeutet es das Instinkt

m!lBige, das Irrationale, das Triebhafte.

Es liegt dem

Menschen, auch dem Zivilisationsmenschen noch, einfach im
Blut und seine Kraft braucht nur geweckt zu werden.
der Mensch in seinem Urzustand.
angeboren, wohingegen ihm das
ist.

Es ist

Das Tierische ist ihm

Rationa~e

anerzogen worden

Letzteres muBte er sich erst in seiner Entwicklung

erwerben, das Erste war von Anbaginn seiner Geschichte
Teil seiner selbst.
Stets war das Gewehr im Bereich des Armes, sprang
Feuer auf oder schall ten wirre Rufe in die
Tiefe der Stollen, so war nach ihm der erste Griff,
der noch yom Schlafe Trunkenen. Dieser Griff aus der
Tiefe des Schlafes heraus zur Waffe war etwas, das
im Elute lag, eine ~uBerung des primitiven Menschen,
dieselbe Bewegung, mit der der Eiszeitmensch sein
Steinbeil gepackt hatte.
Das pr!lgte dam Grabenk!lmpfer den Stempel des
Tierischen auf, das Ungewisse, das elementar Verh!lng
nisvolle, die wie zur Urzeit von st!lndiger Drohung

pl~tzlich
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geladene Umgebung. 8 ?
Das Animalische ist das Natttrlich-Kraftvolle, wohingegen die
Tatigkeit des Verstandes als etwas Gekttnsteites, etwas nttrf
tiges erscheint.

So stark ist diese elementare Kraft, daB sie

auch nach Jahrtausenden derUberfremdung und des Brachliegens
noch wirksam werden kann.

Vieles mag der Mensch sich in seiner

Geschichte angeeignet haben, aber in den Dingen die er zum Le
ben braucht, gleicht der heutige Mensch dem Urzeitmenschen bis
aufs Letzte.

Noch immer besteht sein Leben aus Nahrungsauf

nahme, noch immer ist er in einer stttndigen Verteidigungssitua
tion.

FrUher wie heute gilt es, seine Umwelt stets von neuem

zu verteidigen und im Krieg tritt diese Situation nur Uberdeut
lich hervor.
FUr JUnger ist der moderne Mensch nur eine Fortsetzung
des Eiszeitmenschen in einer verttnderten Umwelt.

Ebenso baut

dieser auf dem Tier auf.
Ob im Augenblick derBegegnung die Krallen gespreizt
und die Ztthne entbl~Bt, ob roh gekantete Beile' ge
schwungen, h~lzerne Bogen gespannt werden oder ob
sehrfeine Technik die Vernichtung zu h~chster Kunst
erhebt, stets kommt der Punkt, wo aus-dem WeiBen im
Auge des Feindes der Rausch des roten Blutes flammt.
Immer l~st der keuchende Ansprung, der letzte, ver
zweifelte Gang dieselbe Summe der Geftthle aus, ob
nun die Faust die geschnitzte Keule oder die spreng
stoffgefttllte :Handgranate schwingt. Und immer auf
den Gefilden, wo die Menschheit ihre Sache zur blu
tigen Entscheidung stellt, mag es der schmale PaB
zwischen zwei kleinen Bergv~lkern, mag es der weit
geschwungene Bogen moderner Schlachten sein, kann
alies Grausige, aIle Httufung raffiniertester Schrecken
nicht so den Menschen mit Grauen durchtr~~~en wie die
sekundenlange Erscheinung seines Ebenbildes, das vor

ihm auftaucht, aIle Feuer der Vorzeit im verzerrten
Gesicht. Denn alle Technik ist Maschine, ist Zufall,
das GeschoBblind und willenlos; den Menschen aber
treibt der Wille zu t6tf'n durch das Gewitter aus
Sprengstoff, Eisen und Stahl, und wenn zwei Menschen
im Taumel des Kampfes aufeinanderprallen, so treffen
sich zwei Wesen, von denen nur eins bestehen kann.
Denn diese zwei Wesen haben sich zueinander in ein
Urverh~tnis gesetzt, in den Kampf ums Dasein in
seiner nacktesten Form. In diesem Kampfe muB der
Schw~chere am Boden bleiben, w~hrend der Sieger,
die Waffe fester in der Faust, Uber den Erschlage
nen hinwegtritt, tiefer ins Leben, tiefer in den
Kampf. So ist der Aufschrei, den solcher Anprall
mit dem des Feindes vermischt, ein Schrei, der sich
Herzen entringt, vor denen die Grenzen der Ewigkeit
schimmern. Es ist ein Schrei, im Flusse der Kultur
l~ngst vergess~n, ein Schrei aus Erkennen, Grauen
und Blutdurst. 8
Verbunden werden aIle drei, moderner Mensch, Urmensch und Tier,
durch das Blut.
jeglicher

Damit entzieht JUnger seine Hypothese wiederum
Blut in diesem Sinne ist nicht etwas, was

Realit~t.

sich definieren

I~Bt.

Es ist ein gefUhlsbeladener Begriff.

Somit wird es JUnger ein Leichtes, jeden, der mit ihm nicht
Ubereinstimmt, aus dem Kreis der Erlesenen auszuschlieBen. Die
Verbindung durch das Blut zum Tier kann nicht erlernt, sie
kann nicht einmal

erkl~rt

werden.

Starkere dieses GefUhl in sich

Fest steht nur, daB der

tr~gt.

Wieder befindet sich JUnger hier in
zum Gedankengut des Nationalsozialismus.
sp~ter

gef~hrlicher N~he

Nur wenige Jahre

sollte mit dem Blut- und Bodenmythos reichlich Unsinn

getrieben werden.

Hier wie dort sind die Ursachen die gleichen.

Wo immer es gegeben oder erforderlich scheint, werden die Dinge
der Realit!t entzogen, sie werden in Kaugummibegriffe umgewan
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delt, so daB ihre Anwendung letztlich bei allem mOglich er
scheint.

uDer Mythos des Blutes und der Erde feiert hier

Triumphe, mehr als ein Jahrzehnt noch, bevor die NS-Ideologie
ihn zur Staatsreligion erhob ... 89
BLUT
Das Blut und die Wucht der Faust werden also zur alles
treibenden Macht.

Da beides jedoch nicht mehr rational er

klart werden kann, wird es entfremdet.

Besonders eindrucks

voll meint JUnger die Macht des Blutes zu gestalten, wenn er
immer wieder vom Blutrausch spricht.
gleicht dem Zustand des Rausches.
wortung fUr sein Handeln enthoben.

Der Begriff des Blutes

Der Mensch wird der Verant
Nur wer selbst einen Rausch

erlebt hat, kann sich von dieser unfaBbaren Macht eine Vor
stellung machen.

AIle anderen sind automatisch davon ausge

schloBen. Sie theoretisieren und abstrahieren nur.

Wer von

dem Rausch des Blutes ergriffen wird, kennt nur noch ein Ziell
den Gegner zu tOten.

uSich auf den Gegner stUrzen, ihn packen,

wie es das Blut verlangt, ohne Waffe, im Taumel, mit wildem
Griff der Faust ...90
Nur im Rausch kann der Krieger ErlOsung finden,. denry
dort meint er, alles Falsche und UnnatUrliche von sich abge
streift zu haben.
nachsten.

Im Rausch fUhIt er sich den Ursprttngen am

Seine wahre Natur, die er sonst standig unterdrUcken

muB, kommt hier plOtzlich explosionsartig an die Oberflache.
Hier kann er seinen GefUhIen ungehinderten Lauf lassen.

Er
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versinkt wieder vollkommen in seine Raubtiernatur und ist allein
von dem Gedanken beseelt, zu

t~ten.

Und erst nachdem sein Auf

trag erfttllt, Blut geflossen ist, kehrt er wieder zu 3ich selbst
zurUck.
Da ist der Ring von GefUhlen, der Kampf, der in der Brust
des Karnpfers tobt, wenn er die FlarnrnenwUsten der riesigen
Schlachten durchirrtl Das Grauen, die Angst, die Ahnung
der Vernichtung und das Lechzen, sich im Kampfe v~llig
zu entfesseln. Hat er, eine durch das Ungeheuere ra
sende kleine Welt in sich, die bis zum Platzen gestau
te Wildheit in j~her Explosion, dem klaren Gedttcht
nis fUr immer verlorenen Augenblicken entladen, ist
Blut geflossen, sei es eigener Wunde entstr~mend oder
das des anderen, so sinken die Nebel vor seinen Augen.
Er starrt urn sich, ein Nachtwandler, aus drUckenden
Traumen erwacht. Der ungeheuerliche Traum, den die
Tierheit in ihm getraumt in Erinnerung an Zeiten, wo
sich der Mensch in stets bedrohten Horden durch wUste
Steppen kampfte, verraucht und lttBt ihn zurUck, ent
setzt, geblendet von dem Ungeahnten in der eigenen
Brust, ersch~pft durch riesenhafte Verschwendung von
Willen und brutaler Kraft.9 1
. Noch flieBt das Blut des Urmenschen in seinen Adern, noch
tragt er die unbezahmbare Wildheit seiner vater im Blut, aber
er braucht schon den Zustand des Rausches, urn dies noch recht
aktivieren zu

k~nnen.

Urkraft und Zivilisation wissen von einander nicht, wo
das eine herrscht, kann das andere nicht seine

Dennoch sind

sie untrennbar miteinander verbundenl Das Blut halt sie zu
sammen.

Erst gemeinsam machen sie den wahren Menschen aus.

ttBlut tt .:. in diesem Wort versucht JUnger begriff
lich zu fassen, was er an tierhaften, chthonischen
Kraften im Menschen wirksam sehen will. Blut und Ver
stand sind zwei Reiche. • •• JUnger erblickt in der
vom Krieg erzwungenen Reduzierung des menschlichen
Lebens auf seine natUrlich-triebhaften ~uBerungen
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ein lang unterdrUcktes Hervortreten des Animalischen
imMenschen, das unvermittelt und in Zeiten des Frie
dens nur verdeckt neben dem Geistig-Rationalen existiert.
Das Naturhaft-Animaliscre symbolisiert er 1m Begriff
des Blutes als das Kraftvolle und Gesunde.~2
Es ist auffallend, daB bei JUnger die Beschreibung des
entfesselten Blutes und eine Art Rauschzustand immer Hand in
Hand gehen.

Dies deutet einerseits darauf hin, daB JUnger

diesen Begriff nicht konkretisieren kann, nicht konkretisieren
will.
haupt

Zum anderen jedoch stellt sich die Frage, ob dies Uber
m~glich

ist.

Wir haben festgestellt, daB Blut eine

irrationale Kraft ist, die nur dort, in der Irrationalitat
ihre Starke hat.

Den Begriff zu rationalisieren, hieBe zu

gleich ihn seiner ihm eigenen Wirklichkeit zu entreiBen und
ihn mit eben den Worten zu erklaren, die dem Zivilisations
menschen zur Verfttgung stehen.

Damit jedoch wUrde der Blut

rausch herabgewUrdigt zur bloBen Bestialitat. Die beiden Men
schen befanden sich dann nicht mehr auf der gleichen Ebene,
sondern der eine ware dem anderen weit unterlegen.

Der Mensch

des Blutrausches wUrde zum unterrnenschen.
Wirklich wird der Mensch nur, wenn er transzendierend
dKmonische oder g~ttliche Wesen berUhrt, und so ist
denn auch die Begegnung mit der Qhthonischen Macht
des Blutes genuine Transzendenz.~)
Hier liegt die
sagt. leben heiBt

L~sung

t~ten.

dessen, was JUnger meint, wenn er

In diesem Rausch des Blutes ist der

Krieger nur darauf aus, Blut flieBen zu sehen.

Dieser Trieb

jedoch kann nicht mit unseren heutigen MaBstaben und Begriffen
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erkl~rt ode~
,

gar verstandlich gemacht werden.

Dennoch

ist er eine Grundvoraussetzung zum eigentlichen Leben.

1m

Blutrausch erscheint der Tod dem Soldaten nicht mehr als
Grenze,als Einschnitt.

1m Gegenteil, je

kraft des Rausches wird, umso

n~her

gr~Ber

die Trieb

begibt sich der Mensch

in den Bannkreis des Todes, ohne dem jedoch Achtung zu
schenken.

Der Tod seIber verliert immer mehr an Wichtigkeit

und Bedeutung.

Entscheidend ist vielmehr, daB der Mensch

gleichsam ttber sich selbst und ttber die Zeit hinauswachst.
Je

n~her

er selbst an den Tod kommt, umso starker wird

zwangslaufig auch die ungeheuere Urkraft der Triebe.
halt solange an, bis eine

Explosio~

Dies

stattfindet, welche das

physische Erlebnis des BlutflieBens ist.

Da Jttnger jedoch

voraussetzt,daB der Gegner die gleiche Auffassung vom Leben
hat wie er selbst, ist es unwichtig, wessen Blut hier flieBt.
T~ten

kann hiernicht von einer Seite gesehen werden.

Begriff vom
in sich ein.

T~ten

schlieBt die Vorstellung des

get~tet

Der
werdens
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KAPITEL III
DER DI CHTER ALS BAROMETER
Liest man die frUhen KriegsbUcher Ernst JUngers, so kann
man sich des Eindrucks nicht erwehren, daB JUnger mit ihnen zu
einem der Wegbereiter des Nationalsozialismus

geh~rt.

Er hat

zwar deutlich gemacht, daB es ihm nicht um Sieg oder Nieder
-

lage einer Nation oder eines Landes ging, aber er hat den Krieg
selbst auf eine Weise verherrlicht, die dem Nationalsozialis
mus geradezu Vorschub fUr seine Ideologie leisten muBte. JUn
gers AnsprUche an den Krieg sind nicht auf einen'bestimmten
Krieg bezogen, sondern sie gelten dem Krieg ganz allgemeine
Seine Kriegswerke sind eine Apotheose des Krieges schlecht
hin, und es dauerte fast ein halbes Jahrhundert, bis JUnger
erkannte, daB der Krieg seiner Vorstellung weder dem konkre
ten Beispiel des ersten Weltkrieges entsprach, noch fUr irgend
jemanden von Vorteil war, am wenigsten dem Krieger selbst.
Wie lange sollte es nach dem Ersten Weltkrieg dau
ern, bis wir erkannten, daB dort nicht zwischen V~l
kern und um Ideen gerungen wurde, sondern daB etwas
anderes eintrat, das die Fronten Ubergriff und ver
wischte - ein Schicksal, das allen aufgebUrdet war.
Daher ~lrde auch nicht dieser oder jener Krieg ver
loren, sondern der Krieg schlechthin, der Krieg des
Kriegers - das ist ein Kapitel der Vernichtung der
'
standischen Welt. 1
Damit, so scheint es, bricht JUnger endgUltig den Stab Uber
seiner mystifizierten Vorstellung des Krieges. Dies heiBt
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nicht, daB sich sein Bild des Krieges gewandelt hat, sondern
vielmehr, daB der Krieg selbst etwas anderes geworden ist.
Dennoch hat JUnger wenig dazu beigetragen, seine
Haltung Uber den Krieg dann klarzustellen, wenn es
war.

vonn~ten

Obwohl er .wuBte, daB die Verbreitung seiner BUcher

von den Nationalsozialisten unterstUtzt wurde, unternahm er
wenig, urn sich deutlich von der nationalsozialistischen Kriegs
auffassung abzusondern und seine Haltung Uber den Krieg deut
lich zu machen.

Stattdessen zog ersi6h in eine Art innere

Emigration zurUck.
There is not the slightest need to doubt the sin
cerity or heroism of Ernst JUnger; but at the same
ti~e one must deplore and condemn the disastrous con
sequences of- his militarism, and abov~ all the ex
ploitation of his views by the Nazis.
Man kann JUngers Kriegsdeutung teilen oder man kann sie
ablehnen.

Allein aus der Tatsache heraus, daB er den Krieg

auf seine Art sieht, ist ihm kein Vorwurf zu machen.
aber muB man sich fragen, warum er die

Wohl

Ver~ffentlichung

seiner Schriften auch dann noch zulieB, als er sich darUber
bewuBt gewesen sein muBte, daB sie von verantwortlicher Stelle
ganz anders interpretiert wurden, als er es sich vorgestellt
hatte und daB ihre Verbreitung nur noch Mittel zum Zweck war.
Der Pr~ger von Begriffen ist nicht und niemals fUr
die Art und Weise der Verwendung dieser Begriffe
oder ihre Interpretation durch andere verantwortlich,
mit denen er wenig oder gar nichts gemein hat. Er
ist jedoch verantwortlich fUr die Gedankenwelt, aus
der er solche Begriffe sch~pft. Diese Gedankenwelt
grenzt aber nicht er ab, sondern jener, auf welchen
die Begriffe sich auswirken. Dabei ger~t er in oft

10)

unwillkommene Gesellschaft, aber es ist seine
Gesellschaft. Das ist sein Dilemma und auf der
Ebene der Ideen auch seine Schuld.)
Die Frage, ob der Dichter fUr die Wirkung seiner Werke
verantwortlich gemacht werden kann, wttrde den Rahmen dieser
Arbeit sprengen.

AuBerdem ist zweifelhaft, ob sie sich

allgemein oder im Bezug auf eben diesen Autor Uberhaupt
endgUltig beantworten lieBe.

pennoch muB hervorgehoben

werden, daB auch diedichterische Freiheit, sowohl in der
Form, als auch im Inhalt, ihre Grenzen hat.
licentia poetica

welche die Verantwortung

nEs gibt keine
aufh~be

fUr die

Wirkungen, die von einem Schrifttum ausgehen mUssen,
sie auch ungewollt sein. n4

m~gen

Ernst JUnger Uberschritt diese

Grenze der dichterischen Freiheit nicht, als er seine Werke
schrieb, sondern als er ihre Verbreitung auch dann noch
zulieB, als diese selbst in den Dienst einer ganz anderen
Sache gestellt worden waren.

Warum er dies tat wird ungewiB

bleiben, und es lassen sich darUber nur Vermutungen und
Hypothesen aufstellen.
Fest steht allein, daB seine Werke Uber den Krieg
einen gewaltigen EinfluB hatten.
im Zeitpunkt der

Der Grund darUr lag sowohl

Ver~rfentlichungen,

als auch in der eigen

willigen Behandlung des Themas und nicht zuletzt in der
Person des Autors selber.
Die Zeitpunkte seiner jeweiligen Wirkung fielen mit
einer bemerkenswerten Genauigkeit auf die Momente

,
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kritischen BewuBtseinszustandes in der deutschen
Geschichte des 20. Jahrhunderts. 1920 - damals, als
der Reichswehrleutnant im Selbstverlag sein Kriegs
tagebuch In Stahlgewittern herausbrachte, war er
einer der ersten, der das Weltkriegserlebnis des Grab
enkampfers in umfassender Form literarisch gestaltete.
Der Kampf als inneres Erlebnis (1922) nahm bereits
die zeitdiagnostische Vertiefung der Begegnung mit
dem Krieg ·vor. JUngers pr~gende Erfahrung - die
Materialschlacht an der West front - war auch die
vieler Angeh~rigen jener Kriegsgeneration, die sich
anschickte, gestaltend in Deutschlands Zukunft
einzugreifen. Ein Avantgardist des eisernen Zeitalters,
ein Sprecher aktivistischer Jugend, ein Repr~sentant
der Generation, die an die Macht kommen wUrde - so
verstand ihn eine stetig wachsende Schar mitgerissener
Leser. 5
Wir haben festgestellt, daB die Frage, inwieweit
JUnger fUr den EinfluB seiner BUcher zur verantwortung
gezogen werden kann, sich hier nicht beantworten

l~Bt.

Hier kann nur aufgezeigt werden, was die Schriften fUr den
Autoren seIber bewirkten.

Vor ihrem Erscheinen war JUnger

weithin unbekannt und hatte sich allein auf militttrischem
Gebiet Verdienst erworben.

Diesen beiden Werken hatte er

es zu verdanken, daB sein Name einer vie1 breiteren
Offentlichkeit zugttnglich wurde.
sie ihm eine

gr~Bere

DarUber hinaus ermoglichten

finanzielle Unabh!ngigkeit.

Aus dem

Krieger mit dichterischen Ambitionen war ein Schriftste11er
geworden, der im Krieg seine grundlegenden Erfahrungen
gesammelt hatte und hier versucht, diese in einem Beitrag
zum Geistesleben in Deutschland zu verarbeiten.
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